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Abstract
Recent history has been the central theme o f Argentinean writer Tomas E loy
Martinez.

In

his two most recognized novels, La novela de Peron ( 1 985) and Santa Evita

( 1 995), he revisits the Peronist period in Argentinean history and attempts to re-write and
re-signi fy traditional accounts of that history while presenting what he hopes is a more
balanced interpretation o f the Perons and their place in the nation's history.
The present dissertation analyses how Martinez uses numerous postmodem
narrative strategies such as metafiction, parody, and intertextuality to carry out his
revisionist project in the above-mentioned novels. As a point of departure, the
dissertation examines the author's critical attitude towards historiography and his
skepticism on how history has been represented in his country. Secondly, it studies the
transgression of boundaries among literary genres which helps the author represent the
Perons in a multifaceted and eclectic way. Through metafiction, the author shares the
challenges he faces in the construction of his work, helps the reader fo llow the storyline,
and present information that comes from the non-fictional world.
This dissertation also explains how Martinez uses parody in La novela de Peron to
deconstruct the i dealized version of history represented in Peron's Las memorias del
General. Of special note is the fact that intertextuality is the most used technique in both
novels; indeed, Martinez enters in dialogue with a wide variety of literary sources to
support his views on historiography and to bring into question the traditional portrayal of
both Peron and Evita in Argentina and in Latin American history.
This dissertation concludes that Martinez's two works with the current of
postmodem novels which Linda Hutcheon has described as "Historiographic
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Metafiction." That is to say, both novels are intensely self-reflexive and treat
historiography as c losely-related genres. In fact, Martinez's novels are presented as an
alternative to historical accounts of the past. For M artinez, through imagination one can
speculate about what might have happened in those mysteries l eft unexplained by official
history and the passing of time. With the d" verse array of evidence presented in the
novels, the reader is challenged to reevaluate the Per6ns legacy, a legacy which according
to our reading of Martinez can be summarized in two words : authoritarianism and
corruption.
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Introduccion
La historia se ha convertido en uno de los temas predi lectos de la n arrativa
contemponinea de Hispanoamerica. Este interes se ha observado con renovado impetu
desde mediados de la decada de los setenta del siglo XX. Tomas Eloy Martinez es uno
de los novelistas his,1anoamericanos mas reconocidos por tratar en sus obras l a historia de
su pais, especi almente el periodo peronista. A traves de sus novelas Martinez hace una
relectura de la historia reciente de Argentina con una actitud de desconfianza frente a l a
historia oficial. S u proposito es reevaluar l a historia, deconstruir mites con l o que espera
llegar a una version mas balanceada de la historia. En la presente tesis se analizan los
elementos posmodemos en l as mencionadas obras en cuanto a su actitud ante la
representacion de la historia, su estilo y los recursos utilizados. Asimismo se anali za la
frecuente intertextualidad y su funcion en el tratamiento del tema de Peron y Evita en sus
dos obras mas conocidas, La novela de P eron ( 1 98 5 ) y Santa Evita ( 1 995).
Tomas Eloy Martinez es un escritor contemponineo nacido en Tucuman,
Argentina en 1 934; recibio su licenciatura en literatura espanola y latinoamericana en la
Universidad de Tucuman y su maestria en I a Universidad de Paris, Francia. Martinez ha
trabaj ado como periodista, guionista de peliculas, ensayista y se l e reconoce como un
destacado novelista. Ademas de su trabajo como escritor se ha desempefiado como
docente en las universidades argentinas de La Plata y Cordoba y como profesor d e
literatura latinoamericana en I a Universidad d e Maryland entre 1 984 y 1 98 7 .
Actualmente dirige el programa d e estudios l atinoamericanos e n la Universidad d e
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Rutgers de New Jersey. Su obra ficcional abarca un periodo de treinta y cinco afi.o s. Su
primera novela S agrado se publico en 1 969; y su mas reciente novela El cantor de tango
aparecio en 2004. Sus novelas se enmarcan en lo que muchos llaman la posmodemidad,
la misma que abarca los periodos del boom y postboom de la narrativa hispanoamericana.
En su narrativa, Martinez reflej a los cambios ocurridos en la narrativa hispanoamericana
de esta epoca y, asimismo, la situacion sociopolitica de la Argentina durante estas
mismas decadas.
En su totalidad, la obra ficcional y no ficcional de Tomas Eloy Martinez se
compone de doce publicaciones. En 196 1 publico su primer libra titulado, La estructura
del cine argentino; en 1 969 aparecio su primera novela ya mencionada, Sagrado, en la
que critica las tradiciones religiosas y las costumbres de la sociedad de su provincia natal
de Tucuman; en 1974 publico un relata periodistico titulado La pasion segun Trelew,
obra que trata del fusilamiento en la ciudad de Trelew de dieciseis j6venes por los
militares durante la dictadura del General Alej andro Agustin Lanusse. En 1 978 apareci6
su coleccion de quince relatos breves titulada Lugar comun la muerte, en la que mezcla la
literatura y el periodismo para tratar el momenta cercano a la muerte de hombres
poderosos de su pais. El primer relato, por ej emplo, se titula "Peron suefia con la muerte"
y es una historia relatada a Martinez por Jose Lopez Rega en Madrid. En 1 985 se publico
La novela de Peron que fue traducida a doce idiomas y, en terminos generales, trata del
regreso de Peron a la Argentina el 20 de j unio de 1 973 cuando los argentinas lo
recibieron como al mesias que aseguraba la salvacion politica y economica de su pais.
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En 1 99 1 publico La mano del amo, una novela diferente a las anteriores en la que
Martinez se alej a del tema hist6rico para describir la busqueda de una felicidad
inexistente. En 1 995 apareci6 S anta Evita, sin duda alguna su novela mas celebrada hasta
la fecha, traducida a treinta y seis idiomas. La novela examina lo acontecido con el
cuerpo embalsamado de Evita despues de su muerte. El envio del cuerpo de Evita por los
militares a Europa y las supuestas replicas de este cuerpo se convierten en el nudo central
de la obra donde se mezclan hechos reales con Ia fantasia del autor, produciendo
finalmente, un sentido metaf6rico ante lo ocurrido en Ia Argentina durante los afios de Ia
dictadura militar. El vuelo de la reina, publicada en 2002, es un fie! reflej o de Ia sociedad
argentina. Con esta novela Martinez gan6 el Premio Alfaguara de Esp afia. La historia de
Ia obsesi6n del director de un diario de Buenos Aires llamado G. M. Camargo por Ia
periodista Reina Remis le sirve a Martinez para desarrollar los temas del deseo y el
poder. A traves de Ia historia ficcional Martinez muestra Ia historia de Ia corrupci6n de Ia
clase politica argentina.
Finalmente, en El cantor de tango (2004), Martinez presenta Ia historia mas
reciente de Argentina. El personaje principal de Ia novela es Bruno Cadogan, un
estudiante graduado de literatura de Ia Universidad de Nueva York, en proceso de escribir
su disertaci6n doctoral. El mencionado personaje viaja a Buenos Aires en septiembre de
2001 para realizar su investigaci6n de algunos ensayos escritos por Jorge Luis Borges
sobre los origenes del tango. El viaj e del estudiante le sirve a Martinez para presentar la
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vida actual en la ciudad de B uenos Aires en contraste con aquella del pasado de Borges.
La novela muestra la historia reciente de una Argentina en decadencia.
En 1 996 publico Las memorias del General que se compone de una entrevista de
Martinez a Peron en Espana, algunos documentos ineditos y ensayos sobre la vida del
General y su entomo politico. Tambien dedica una seccion a la vida politica de Jose
Lopez Rega, especialmente despues de la muerte de Peron. En 1999 sale a la luz su
coleccion de ensayos, El suefio argentino, donde hace una reflexion sobre la realidad
historica de Argentina y se pregunta sobre las razones de la decadencia de su pais. El
asunto central de esta obra puede resumirse con las palabras de Martinez cuando afirma,
"Este pais fue fundado por ficciones" ( 1 3), es decir, cada argentino se ha imaginado el
pais al que pertenece. El autor muestra la manera en que pensadores como Alberdi,
Sarmiento, Martinez Estrada y Borges, entre otros, se imaginaron a la Argentina. En esta
obra Martinez tambien dedica algunas secciones al tema de Peron y Evita. En Ficciones
verdaderas (2000) el escritor discute obras importantes de la literatura de autores como
Borges, Garcia Marquez, Vargas Llosa, y otros, inspiradas en hechos hist6ricos.
Respecto del interes que Martinez tiene por la historia nacional, el tema de Peron
y

Evita ocupa un lugar especial ya que se mantiene en plena vigencia en la Argentina. La

sola menci on de estos personajes aun desata pasiones contrapuestas de admiraci6n y
respeto por un lado, o de odio por otro. Las diversas obras historicas y ficcionales que se
han publicado a traves de los afios en tomo a este tema reflejan estas posiciones
encontradas, y tambien han ayudado a mantener a Peron y Evita en la memoria del
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pueblo argentino. En el terreno de Ia ficcion, el tema de los Peron ha generado una
produccion en todos los generos literarios. Algunos poemas sabre este tema son "El
cadaver de l a naci6n" de Nestor Perlongher (1989), "Eva" de Maria Elena Walsh y
"Cantos a Eva Peron" de Alberto Rivas. Tambien se encuentran los cuentos "El
simulacra" de Borges y "Esa mujer" de Rodolfo J. Walsh, publicado en su colecci6n
titulada Oficios terrestres (1965). En el teatro se destacan Eva Peron ( 1969) de Copi y
Evita y Victoria (1990) de Monica Ottino. En la novela, ademas de las dos obras de
Tomas Eloy Martinez ya mencionadas, se han publicado La pasion segun Eva ( 1 997) de
Abel Posse y Roberto y Eva (1989) de Guillermo Saccomano. La aparicion de las
peliculas "Eva Peron" (1997) de Juan Pablo Feinmann en Argentina y "Evita" (1997),
con Ia actuacion principal de Madonna como Eva y Antonio Banderas hacienda el papel
del Che Guevara, tambien han hecho resurgir el interes sabre el tema dentro y fuera de
Argentina.
A primera vista, llama Ia atencion que con los graves problemas que actualmente
atraviesa Argentina, como el legado de las dictaduras de los afios setenta y sus miles de
desaparecidos politicos, el exilio de intelectuales y disidentes, mas los constantes
problemas en Ia economia del pais que ha tocado fonda en 2002, todavia exista interes
entre escritores y lectores por los Peron. Pero al parecer, las mismas dificultades del
presente sirven de estimulo para recordar y reflexionar sabre un pasado en que Argentina
supuestamente gozo de una mejor suerte y en el que Peron y Evita jugaron un papel
protagonico.
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En las decadas de los afios treinta y cuarenta del siglo veinte, Argentina se
perfilaba como la sexta potencia economica del mundo, gracias en parte a las ganancias
obtenidas par las exportaciones a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. AI asumir
Peron su primer mandata en 1 946, Argentina pasaba par los mejores momentos en su
economia. La gestion de justicia social de Peron y Evita en favor de la clase obrera fue
posible en cierta medida debido a la condicion economica favorable del pais. Lo que ha
quedado en la memoria de muchos es el recuerdo de un gran momenta vinculado a la
figura de Peron. Pero, lo que para una buena parte de los argentinas es una epoca de
reivindicacion social, para la otra es el recuerdo de un momenta de division entre los
argentinas marcada par la dictadura y el despilfarro de las areas de la nacion.
La presencia de Peron se ha perpetuado en Argentina a traves de la corriente
politica del Partido Justicialista apoyado par los gremios que el General mismo ayudo a
organizar. El poderoso aparato de este partido promocion6 a Peron como el "conductor
de la nacion." Aun hoy en dia esta imagen de gobemabilidad es identificada con la figura
del General. El Partido Justicialista es una de las fuerzas politicas mayoritarias en
Argentina y tiene como objetivo promover los ideales del peronismo identific{mdose
profundamente con la clase obrera.
Evita, par su parte, permanece en la memoria de los argentinas en muchas
maneras. En primer lugar, su imagen fisica, especialmente su rostra es uno de los mas
reconocidos par los argentinas. Basta el momenta es la muj er que ha alcanzado mayor
notoriedad en su pais y se ha convertido en un icono que junto a Carlos Gardel y, mas
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recientemente Diego Armando Maradona, son idolos populares. Como Primera Dam a es
recordada por su papel activo y apasionado en favor de los pobres y las mujeres.
Asimismo los argentinos no olvidan el profundo rencor que Evita sinti6 en contra de la
oligarquia a la que culp6 por Ia condici6n de pobreza del pueb lo. A Evita se le acredita la
obtenci6n del derecho al voto de la mujer. Tambien ha quedado en Ia memoria de ks
argentinos su dramatico fin y el dolor que su muerte caus6 especialmente en la clase
obrera. Despues de su muerte, se ha tenido noticia de que su cuerpo embalsamado y
errante fue enviado por los gobiernos militares a Europa para ocultarlo. Por lo tanto, la
Evita que se recuerda en la actualidad es aquella que con el tiempo ha cobrado
dimensiones miticas y es a la que la ficci6n le ha dedicado mayor atenci6n.
Con el trasfondo de la mayor crisis social '' econ6mica de toda su historia, los
argentinos conmemoraron los cincuenta afios de Ia muerte de Evita el 26 de julio de 2002.
Ante una amarga realidad de mas de seis millones de desemp leados y mas del cincuenta
por c iento de la poblaci6n viviendo por debaj o del nivel de pobreza, Evita ha sido
evocada como un simbolo del verdadero sentido del peronismo inicial de justicia social
que en el presente se ha perdido por completo. Los grupos de piqueteros que se han
formado en todo el pais para reclamar sus derechos sefialan que si Evita vi vi era seria
piquetera; y es que, para muchos, Evita es aun el simbolo maximo de reivindicaci6n
social de los mas desposeidos. Algunos dirigentes peronistas, por otro lado, afirrnan que
si Evita viviera no habria necesidad de grupos de fuerza en Argentina como los antes

8
mencionados. Ante la adversidad, muchos argentinas suponen que si Evita estuviera viva
seria la garantia de una mej or condicion social en su pais.
Las afirmaciones de los piqueteros y de los politicos peronistas dejan al
descubierto que en todos estos afios no ha surgido en Argentina otra fi gura politica de Ia
talla de Evita que luche en favor de los pobres. El d.pido enriquecimiento de muchos
lideres politicos es una prueba de que estos se han preocupado mas por su propio
bienestar y el de los suyos que por aquellos que los han elegido para servir. La
conmemoracion de los cincuenta afios de la muerte de Evita ha servido para una reflex ion
sobre el desvio de Ia corriente actual del justicialismo con aquella de solidaridad con los
pobres supuestamente propiciada por Evita. En este sentido, las ideas de Evita son vi stas
como el cauce al cual debe regresar el j usticialismo y, a traves de estas, hacer los cambios
que la Argentina requiere.
Tanto Peron como Evita siguen presentes en Ia Argentina debido a la memoria del
pueblo, y graci as a Ia historiografia y Ia ficcion. Aunque mucho se ha escrito para
satisfacer la curiosidad de los argentinas de conocer la vida de estas dos importantes
figuras del pasado, en realidad poco se sabe de ellos con certeza. Sus vidas, como
muchos de los datos sobre su gestion en el gobierno, siguen siendo un enigma. Las
fuentes originales sobre ambos personajes son escasas y poco confiables. En el prefacio
de su obra Peron, A B iography (1983), Joseph Page afirma: "He left few reliable records
of his long career, perhaps under the conviction that he would fare better in the eyes of
posterity if judgements about him did not rest upon hard fact" (ix ) Asimismo, algunos
.
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historiadores han notado no solo Ia dificultad de obtener documentos ofici ales, que en
muchos casos siguen como material clasificado, sino tambien el aparente ocultamiento
deliberado de dicha informacion por el mismo Peron.
Algo similar ocurre con las fuentes de Evita. Su rapido ascenso desde una
condicion humilde basta con·'ertirse en la muj er mas poderosa de Argentina, y segun
muchos del mundo, despierta muchos interrogantes sobre quien era en realidad y como
logro alcanzar tal posicion de poder. La hi storiadora Marysa Navarro afirma que mucho
de lo que se ha escrito a favor o en contra de Evita representa las posiciones politicas
polarizadas del peronismo y el antiperonismo. A este respecto Navarro declara:
Gran parte de estas obras no pueden ser tomadas seriamente pues no
son el fruto de una investigacion rigurosa sino mas bien ensayos
interpretativos, ricos en anecdotas y chismes, pero como han sido
escritas con el proposito de ensalzar a Evita o denigrarla, son fuentes
valiosas para entender la mitologia evitista. (8)
En la introduccion a una obra atribuida a Eva Peron titulada, Con mis propias palabras:
Eva Peron, Joseph Page afirma:
La busqueda de l a Eva Peron historica se basa en un conjunto limitado
de fuentes primarias y secundarias: fotografias, documentales, una
pelicula en su totalidad, un fragmento de otra, textos y cintas de audio
de sus discursos, unas cuantas cartas escritas de su pufi. o y letra, varios
l ibros publicados con su nombre, gran cantidad de testimonies
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publicados y grabados, asi como a relatos de segunda mano . . . ". ( 13)
Es decir, la informacion que se tiene sabre Eva Peron es escasa y tendenciosa. En este
sentido, Joseph Page concuerda con Marysa Navarro al afirmar: "Con frecuencia Evita
ha cobrado forma de espejo que reflej a las ideas preconcebidas y las fantasias de quienes
la contemplan . " ( 1 3).
. .

Tanto el estudio de estos personaj es vistas por muchos argentinas como los
gestores de una epoca de oro, como lo que ocurrio con Argentina en los afios
subsiguientes, presentan un gran desafio debido a las fuentes poco confiables que existen
sabre ellos. (.Quienes fueron en realidad Peron y Evita? (.Representa la politica de esta
parej a una respuesta viable en la actualidad? (.Quienes son realmente los responsables
del estrepitoso decliv� sufrido por la Argentina desde el derrocamiento de Peron en
1956? En su ensayo, "The Return of Eva Peron" ( 1972), V. S. Naipaul describe el
deterioro y el caos de la Argentina durante estos afios de la siguiente manera:
Now, after eight presidents, six of them military men, Argentine is in a
state of crisis that no Argentine can fully explain. The mighty country,
as big as India and with a population of twenty-three million, rich in
cattle and grain, Patagonian oil and all the mineral wealth of the
Andes, inexplicably drifts. Everyone is dissafected. And suddenly
everyone is Peronist. Not only the workers . . . but Marxists and even
middle-class young whose parents remember Peron as a tyrant, torturer
and thief. (96)
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Dada la importancia que cobran los Peron para muchos argentinas como simbolos
maximos de una epoca prospera de justicia social contrastadas con las condiciones
adversas del presente, los intelectuales han visto la necesidad de una revision de la
historia de estos personajes para reevaluarlos y reflexionar sobre lo que ha acontecido
desde aquel entonces. Por consiguiente, Tomas Eloy Martinez ha d edicado gran parte dt:
su obra a tratar de descubrir lo que verdaderamente representan Peron y Evita para
Argentina. Martinez ha abordado el mencionado tema como periodista, ensayista y
novelista. En su labor periodistica, el entrevisto a Peron en mas de una ocasion, y la
informacion obtenida en estos contactos directos ha servido como base de una de sus
obras, La novela de Peron.
A diferencia de otros que han escrito sobre el t�ma de los Peron, Martinez
sobresale por su actitud hacia el relate historico, su forma de representacion ficcional, y
por los recursos estilisticos que utiliza que lo identifican con la literatura posmoderna.
Primeramente, es necesario destacar que en la mayoria de sus obras el mencionado
escritor tiene como tema centralia historia reciente de su pais. En las dos novelas que
analizare en esta disertacion, el autor revisita la historia del periodo peronista para llevar
a cabo una profunda reflexion sobre la realidad de Argentina. Martinez demuestra en sus
obras un verdadero desencanto por la historia argentina durante la segunda mitad del
siglo veinte y reflexiona sobre como se ha llegado a dicha situacion. Una de las
conclusiones que se puede sacar es que los argentinas pusieron todas sus esperanzas de
un mejor futuro en una persona cuya historia se presentaba en una forma mitificada. En
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este sentido, Martinez cuestiona el discurso de la historia oficial . A traves de su obra,
desmitifica a la figura principal, Juan Domingo Peron, a quien caracteriza como un
hombre ya anciano y achacoso, con fallas en su memoria y, asi, echa abajo la imagen del
lider fuerte con que se asocia la figura del General. Martinez critica especialmente el
��ntomo politico de Peron mediante su asesor mas cercano, Jose Lopez Rega, quien
parece controlar muchas de sus acciones.
Martinez muestra una postura claramente posmodema en cuanto a la naturaleza
del relato historico en Santa Evita donde afinna: "Todo relato es, por definicion, infiel.
La realidad, como ya dij e, no se puede contar ni repetir. Lo unico que se puede hacer con
la realidad es inventarla de nuevo" (97). Esta postura coincide plenamente con algunas
ideas centrales de teoricos de la posmodemidad. En su libro, Tropics o f Discour<>�
( 1 978), Hayden White explica que el discurso historiografico se basa en interpretaciones
personales de lo que el historiador juzga ser la realidad en los documentos historicos.
White llega a la conclusion de que "A historical narrative is thus a mixture of adequately
and inadequately explained events . . . an interpretation that passes for an exp lanation of the
whole process mirrored in narrative" (5 1 ). Por su parte, Linda Hutcheon califica la
historiografia juntamente con la ficcion como construcciones humanas (5). Es decir,
segun los escritores posmodemos, es imposible recrear por medio de la escritura la
historia en su integridad. Paradoj icamente, una de las principales maneras de conocer la
historia es a traves de los textos.
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El hecho d e que no se puede recuperar el pasado integramente no quiere decir que
el conocimiento de la historia no sea pertinente en el presente. Linda Hutcheon aclara
que mientras l a posmodemidad no es contraria a la historia, "it does question
our. . . assumptions about what constitutes historical knowledge" ( 1 988, xii). En otras
palabras, es una nueva actitud hacia el relato historiografico de no aceptarlo como una
cienci a exacta sino como una aproximaci6n o interpretacion de los hechos del pasado.
En este sentido, las distancias entre Ia representaci6n historiografica y Ia ficcional se
acortan.
Tambien el estilo de las obras de Martinez revela su tendencia posmodema. En
sus obras es notori a la transgresi6n de los generos literarios tradicionales . A este respecto
Keith McDuffie ha sefialado que en las novelas de Martinez se confunden l a cr6nica, la
historia y l a ficci6n. En relaci6n a este aspecto, observado frecuentemente en l as obras
posmodemas, Linda Hutcheon constata: "The borders between literary genres have
become flu id . . . who can tell anymore what the limits are between a novel and a short
story collection . . . the novel and history . . . the novel and biography?"(l 988, 9).
Esta tendencia a no respetar los limites de los generos literarios demuestra l a
actitud de los escritores posmodemos d e rechazo a la tradici6n que ha impuesto estos
limites. En las obras de Martinez se observan diferentes tipos de discursos como el
biografico, el autobiognifico, el periodistico, el epistolar, el cine y, tambien, elementos de
la cultura popular. Este juego con los di ferentes generos ayuda a dar una verosimilitud al
relata ficcional de sus obras. Hay una mezcla entre la historia documentada (como datos
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especificos, hechos y eventos identificados como reales) y l a pura invencion ficcional. El
interrogante que surge a este respecto se refiere a los objetivos de Martinez al escribir y a
su concepto de historiografia en general. En mas de una ocasion Martinez ha afirmado
que la historia o ficial de su pais se construye sobre falsedades. En una entrevista de
Caleb Bach, Martinez afirrna que "La historia la escriben lo!: que estan en el poder. Pues
bien, si los que estan en el poder tienen derecho a ' imaginarse 'una historia falsa, wor que
no pueden los novelistas intentar descubrir la verdad con su imaginacion? Este es el
desafio" (Bach, 1 5). De esta afirmacion se desprende que su proposito al escribir sus
novelas es descubrir la historia real de su pais, pero a traves de la imaginacion. En este
sentido se considera la imaginacion un recurso para especular sobre lo que pudo haber
acontecido y sobre una historia imposible de recuperar.
Segun criticos como Elzbieta Sklodowska y Franklin Garcia Sanchez, un recurso
que se identifica a menudo con lo posmodemo es la metaficcion, esto es, la ficcion que es
consciente de su caracter ficcional. Martinez comparte con el lector detalles del proceso
de su producci6n literaria y reflexiona sobre dicho proceso. Es obvio que desde el
principia Martinez desconfia de como se ha contado la historia de su pais y, por medio de
estas dos obras, se dedica a exponer lo que se ha ocultado. AI mismo tiempo hace una
reevaluacion de los Peron y muestra la situacion politica de Argentina desde la
perspectiva de los afios noventa.
Otro recurso que segun los criticos se asocia a la posmodemidad es la parodia, la
misma que ocupa un Iugar central en las novelas de Martinez. No estara de mas
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reconocer que no es un recurso nuevo. De hecho, en su estudio La parodia en Ia nueva
no vela hispanoamericana ( 1 99 1 ), Elzbieta Sklodowska traza su trayectoria desde los
tiempos de Aristoteles hasta el presente. Sklodowska afim1a que "el interes c ritico por la
parodia que se ha dado en los ultimos afios es un fenomeno sin precedentes
particularmente en relacion al florecimiento en el mundo occidental de Ia

llamada esLel!ca

posmodema . " ( 1 99 1 , 1 ). En sus obras, Martinez se acerca a I a historia en forma critica,
.

.

con una actitud de desconfianza, desmitificadora y deconstruccioni sta. El autor compara
la informacion a su alcance y Ia constrasta con aquellas aparecidas en las
representaciones de Ia historiografia. De esta manera pone en evidencia las inexactitudes
al ridiculizar Ia historia oficial. Asf, el novelista derriba los mitos y reflexiona sabre la
historia de su pais.
Finalmente, I a intertextualidad es un recurso de uso extensivo en las novelas de
Tomas Eloy Martinez. Aunque en esta disertacion se trata por separado I a
posmodemidad y I a intertextualidad, e n realidad esta ultima, aunque h a existido desde
tiempos remotos, ha llegado a ocupar un Iugar central en la epoca posmodema. Asi lo
sefiala Franklin Garda Sanchez y afiade que esto es particularmente cierto en Ia Iiteratura
hispanoamericana (9). En las dos novelas de Martinez analizadas en esta tesis sobresale
el constante dialogo intertextual con diversas obras, en diferentes maneras y con
multiples propositos. En terminos generales se entiende por intertextualidad l a presencia
de otros textos dentro de una ob�a (Riffaterre 1 70). Asi que, en algunos casos, el dialogo
intertextual se l leva a cabo con otras obras que tratan el tema de los Peron, pero en otras
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instancias Martinez dialoga con obras de la literatura universal para subrayar algun
aspecto especifico presente en elias.
Los casos mas obvios de intertextualidad en La novela de Peron y Santa Evita son
los epigrafes que encabezan las novelas o los capitulos de las mismas. Algunos de los
epigrafes son citas de Peron o Evita, pero tambien de escritores de la literatura occidental
como Ernest Hemingway, Jean Cocteau, Jose Lezama Lima, Oscar Wilde y Claude Levi
Strauss. Algunos casos especiales de intertextualidad con la Biblia se patentizan en La
novela de Peron cuando Martinez recrea mementos historicos de gran importancia como
el regreso de Peron a Argentina. Asimismo, se alude al profeta Daniel para explicar
como Jose Lopez Rega se define a si mismo y el rol que desempefi.a en el circulo de
personas mas cercanas a Peron.
La cita de la letra musical de canciones conocidas, como el tango "Cambalache" o
la milonga "Estercita", es otra forma de intertextualidad que recrea el ambiente de la
epoca de los P eron. En Santa Evita, el titulo de cada capitulo es una cita directa de Evita
entresacada de algunos de sus discursos, entrevistas o publicaciones. En este caso, la
intertextualidad tiene por objeto el de evocar algun pasaje importante en la vida de Evita.
Los dieciseis titulos representan una coleccion de frases famosas de Evita, facilmente
reconocidas por los argentinos. Tambien se pueden mencionar la incorporacion a la
novela de las cartas entre Peron y Evita durante la visita de esta a Europa, las cuales
reproducen la dimension emocional de la pareja.
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Otro tipo de intertextualidad es el comentario que hace Martinez de otras obras de
autores como Borges, Cortazar, Carlos Perlongher y Rodol fo Walsh quienes han
trabajado con el mito de Evita. Por medio de sus comentarios, Martinez muestra la
postura asumida por el autor de Ia obra a Ia que se refiere. Estas fuentes ficcionales le
sirven para explicar como se va construyendo el mito. Tambien, e l hecho de integrarl as
en su ficc ion es un intento de representar I a esencia de todo l o que se ha escrito sobre el
tema de los Peron.
Por ultimo, en La novela de Peron ocurre un caso especial de i ntertextualidad con
un texto dictado por Peron a su secretario personal, Jose Lopez Rega, quien a su vez,
arregla y edita lo expuesto por el General. Peron y Lopez Rega preparan de antemano
este texto para entregarselo a Martinez como parte de una entrevista que este viene a
hacerle al General en Madrid. Martinez reproduce esta singular entrevista en su libro de
ensayos, Las memorias del General ( 1 996), en la seccion titulada "Las memorias de
Puerta de Hierro" ( 1 7), explicando en el prologo los pormenores d e lo acontecido.

En

Ia

novela, Martinez entra en un dialogo intertextual con l as memorias arregladas de Peron
para parodiarlas

y

mostrar que Ia historia ha sido cambiada para favorecer la imagen del

General.
En Ia primera parte de este estudio se analizara el senti do posmodemo en I a
representacion del mencionado tema. Despues d e definir lo que s e entiende por
posmodemidad, se analizara la actitud de Martinez en cuanto al relato historico y como
su postura es reflejada en sus obras. Asimismo, se tratara Ia transgresion de los generos
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literarios tradicionales observada en sus obras y su significado. Luego, se estudiara el
uso de algunos recursos esteticos asociadas a la posmodemidad y su funcion. En la
segunda parte de la tesis, se analizara la intertextualidad en el desarrollo del tema de los
Peron en La novela de Peron ( 1 985) y Santa Evita ( 1 995). Para ello se examinara el
concepto teorico de este recurso y la relacion con las obras men�ionadas.
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S eccion

I

La Posmodernidad en La novela de Peron y S anta Evita
A. El concepto de posmodernidad
Tod a Ia obra de Tomas Eloy Martinez se desarrolla en la epoca contemponinea
que en la literatura occidental muchos Haman l a posmodernidad. En rel ac ion con Ia
literatura hispanoamericana, Ia posmodernidad coincide con el periodo del ''boom" de los
afios sesenta y el "postboom" desde mediados de los afios setenta basta el presente.
Aunque algunos criticos cuestionan Ia idea de que Ia posmodernidad baya llegado a
Hispanoameric a1, es necesario sefialar que Tomas Eloy Martinez ba escrito sus obras mas
reconocidas desde los Estados Unidos en donde se ha desempefiado por muchos afios
como profesor de literatura. El contacto que Martinez ba tenido con los academicos
norteamericanos sin Iugar a dudas ba enriquecido y moldeado su vision sobre I a
representacion de l a bistoria lo cual queda claramente patente e n sus novelas. Como
producto de la epoca posmodema, Ia obra de Martinez reflej a l as actitudes filosofi cas, l as
practicas esteticas y I a realidad social del memento en que surge. Por su actitud bacia el
relato bistorico, I a transgresion de los generos literarios, los elementos metaficticios, Ia
parodia, y Ia gran importancia de Ia intertextualidad, las dos obras mas conocidas de
Martinez, La novela de Peron y Santa Evita, pueden ser consideradas como ejemplos por
excelencia de Ia novela posmoderna. En su afan por descubrir quienes fueron realmente
en su epoca Peron y Evita y mostrar en lo que se han convertido con el pasar del tiempo,
Tomas Eloy Martinez ecba mano de los mencionados recursos asociadas a I a
1

Roberto A. Follari trata sobre este terna en el capitulo III, "La cuesti6n modemo/posmodemo en America

Latina" de su libro Modemidad y posmodemidad. Asimisrno Nelly Richard aborda el mencionado terna en
"Latinoarnerica y Ia posrnodemidad."
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posmodemidad para desmitificar a estas figuras y proponer una interpretacion diferente a
la presentada por la historia oficial .
E l termino "posmodemidad" se ha utilizado con insistencia desde la decada de los
anos setenta para describir los grandes cambios sociales y culturales en el mundo
occident<! desde la segunda mitad del siglo veinte hasta la actualidad. Debido a que Ia
obra de Martinez se desarrolla dentro de este contexto, es necesario precisar lo que se
entiende por posmodernidad y desde cuando comienzan a manifestarse sus caracteristicas
en la literatura. Asimismo, se hace necesario demostrar en que manera se ve reflejada la
posmodemidad en las dos obras de Martinez relacionadas con el tema de Peron y Evita.
Segun los entendidos en el tema, como Jean-Fran9ois Loytard y Fredric Jameson,
los inicios de Ia posmodemidad pueden ser trazados desde la decada de los afios
cincuenta del siglo veinte. El contexto social en el que se desarrollan las ideas
posmodemas es el de las sociedades postindustriales surgidas en Occidente despues de Ia
Segunda Guerra Mundial. Fredric Jameson ha dicho que la sociedad de estos anos ha
sido conocida con diferentes nombres como " . . . consumer society, information society, or
high tech society, and the like" (1991, 3) . Estos nombres revel an las caracteristicas
centrales de esta epoca que, como bien lo senala David Lyon en su libro Posmodemidad,
son el consumo y la tecnologia, teniendo como resultado colateral la globalizacion.
Muchas de las caracteristicas de la posmodernidad son en realidad una
intensificaci6n del pensamiento filosofico iniciado durante la modernidad. Por esta
razon, no todos los intelectuales aceptan la posmodernidad como una nueva epoca de Ia
cultura occidental y el tema ha generado grandes debates entre unos que afirman y otros
que dudan su existencia. Asimismo, cabe senalar que debido a que la posmodernidad es
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un fen6meno en pleno desarrollo, no hay una distancia hist6rica que permita conocer
todos sus alcances y determinar con c l aridad si se trata de una etapa tardia d e l a
modemidad o d e una epoca totalmente nueva. A pesar del desacuerdo entre los
intelectuales y las di ficultades para evaluar este movimiento, es innegable el hecho que
en las ultimas cinco decadas ha habido grandes cambios en el p ensami ento fi los6fico, el
orden politico mundial y en los avances tecnol6gicos que hacen suponer que se vive una
nueva realidad que sobrepasa los limites de la modemidad. Los mencionados cambios
han a fectado la forma de percibir el mundo en l as variadas disciplinas del quehacer
humano como por ejemplo, la filosofia, l as ciencias, la arquitectura, el arte, la musica

y

la

literatura.
En su aspecto fi los6fico, contrariamente a la extremada confianza en la raz6n
humana que c aracteriz6 a la modemidad, inspirada en los principios de l a Ilustraci6n, en
la posmodemidad se comienza a cuestionar la capacidad del hombre de tener l a respuesta
para todas las inquietudes del ser humano. Terry Eagl eton define l as diferencias
filos6ficas entre la modemidad y la posmodemidad al explicar:
La posmodemidad es un estilo de pensamiento que desconfia de las
nociones clasicas de verdad, raz6n, identidad y obj etividad, de la i dea de
progreso universal o de emancipaci6n, de l as estructuras aisladas, de los
grandes relatos o de los sistemas definitivos de expli caci6n. Contra esas
normas iluministas, considera el mundo como contingente, inexplicado,
diverso, inestable, indeterminable, un conjunto de culturas desunidas o de
interpretaciones que engendra un grado de escepticismo sobre la
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objetividad d e I a verdad, Ia historia y las norrnas, l o dado d e las
naturalezas y Ia coherencia de las identidades. (11)
De esta definicion se desprende que Ia posmodemidad se caracteriza por una
perdida de fe en la tradicion y en los valores de Ia modemidad. La desconfianza e
incredulidad, sin embargo, no son caracteristicas 1micas de este pericdo. Es durante la
modemidad que se inicia el proceso de deconstruccion de los principios tradic ionales de
Ia religion, como Ia existencia de un Dios y los dogmas para explicar los interrogantes
existenciales del ser humano. En su Iugar, Ia modemidad implanta el pensamiento
humano como (mica via de explicacion valida del conocimiento. Ahara, en la
posmodemidad, los sistemas explicativos del hombre se han puestos en tela de juicio. Es
decir, Ia actitud de desconfianza e incredulidad se agudiza en este periodo y alcanza a los
diversos discursos del hombre. En Ia posmodemidad se ha puesto en duda la misma
posibilidad de llegar a explicaciones definitivas, y lo maximo a lo que se puede aspirar es
a una aproximacion del conocimiento. Aunque Ia posmodemidad se caracteriza por
cuestionar todos los discursos, no propane ningun valor que los reemplace. Debido a esta
postura, toda propuesta es considerada como relativa y nada aparece como absoluto .
La historiografia ha sido uno de los relatos tradicionales mas cuestionados durante
la posmodemidad. Durante este periodo el relata hist6rico ha sido considerado en

un

mismo nivel con el relata ficcional. A este respecto, Linda Hutcheon ha observado,
"What the posmodem writing of both history and literature has taught us is that both
history and fiction are discourses, that both constitute systems of signification by which
we make sense of the past . . . " (1988, 89). Por su parte, Hayden White ha expresado su
opinion en relacion a ambos discursos de Ia siguiente manera: "Viewed simply as verbal
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arti facts, histories and novels are indistinguishable from one another. . . the aim of the
writer of a novel must be the same as the writer of history. Both wish to provide a verbal
image of reality" ( 1 978, 1 22). Ademas de nivelar ambos sistemas de escritura como
discursos, Linda Hutcheon seftala: " . .. history and fiction are discourses, human
construct, signifying systems, and both derive their maj or claim to truth from that
identity" ( 1 988, 93). Es decir, en la medida que se pueda llegar a la verdad del pasado,
ambos discursos intentan hacerlo por medios di ferentes. Mientras que la historiografia
utiliza la interpretacion de documentos para explicar la historia, la ficci6n puede utilizar
la imaginaci6n y la especulaci6n para lograr el mismo fin ademas de los documentos.
Linda Hutcheon y otros criticos como Barbara Foley han indicado que durante el
ultimo siglo la historiografia y la novela hist6rica se han influenciado mutuamente (Linda
Hutcheon 1 98 8 , 1 05). Pero, segun Hutcheon, la nueva actitud de escepticismo y de
sospechas hacia la historiografia en algunas novelas recientes, es el reflej o del impacto
que han tenido en la ficci6n las nuevas teorias de criticos como Hayden White y
Dominique LaCapra ( 1 05, 1 06). La postura de estos criticos ha debili tado la confianza en
la capacidad de la historiografia de recrear la historia empiricamente. La actitud de Ia
ficci6n posmodema, sin embargo, no esta en contra del conocimiento de la historia. De
hecho, frecuentemente las novelas posmodernas revisan la historia, para cuestionar como
ha sido representada por el discurso historiografico. La novela hist6rica posmoderna
cuestiona las nociones en torno a la historiografia y al conocimiento de la historia. La
actitud de Ia ficci6n posmodema es que la historiografia es una forma de aproximaci6n a
la verdad del pasado, pero no Ia unica. Tambien, enfatiza que Ia historia es
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inaprehensible en su totalidad. Asimismo, la novela posmodema se considera como una
de las posibles formas de representaci6n e interpretacion del pasado.
Como ya se ha mencionado en la introducci6n de esta tesis, en la literatura
posmodema se observa un abandono de los limites rigidos entre los generos literarios.
Este abandono puede ser visto como un desafio a la tradici6n que ha demarcado estos
limites. En muchas novelas posmodemas, por ejemplo, se observa un dialogo
intertextual con fuentes que trascienden los generos literarios y las diversas disciplinas.
En dichas novelas se pueden encontrar fragmentos de poesias y cuentos (generalmente de
otros autores), juntamente con recortes de peri6dicos (autenticos o inventados), el
testimonio, fragmentos musicales, guiones cinematograficos, y otros registros de la
cultura popular como las arengas politicas y propagandas publicitarias. Muchas veces los
temas que tratan estas novelas acercan la ficci6n a otras disciplinas como la historia, la
sociologfa o la psicologia, siendo comun hallar citas o alusiones provenientes de dichas
disciplinas en la ficci6n contemporanea. En este sentido se favorece un acercamiento
eclectico de forma y contenido en el desarrollo de la tematica ficcional posmodema.
Criticos como Linda Hutcheon, Elzbieta Sklodowska, Franklin, Garcia Sanchez,
estan de acuerdo en sefialar que la intertextualidad, la parodia y la metaficci6n son los
tres recursos centrales en las novelas posmodemas. La intertextualidad (la presencia de
otros textos dentro de la novela) ha llegado a ocupar un papel predominante en la estetica
posmodema. Por un lado, esto se debe a las nuevas ideas criticas-como las propiciadas
por Julia Kristeva--que niegan la posibilidad de originalidad de las obras y los estilos, y
por otro, por el deseo de insertarse al discurso mas amplio de la intelectualidad. La
intertextualidad es analizada mas detalladamente en la Parte II de esta disertaci6n.
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La parodia, es definida como "The imitative use of the words, style, attitude, tone
and ideas of an author in such a way as to make them ridiculous. This is usually achieved
by exaggerating certain traits, using more or less the same technique as the cartoon
caricaturist" (Cuddon, 682). En este sentido, Ia parodia depende de Ia intertextualidad
para existir ya que conscientemente el autor cit<� o se refiere a otra obra, genero o estilo.
El prop6sito de Ia parodia es de cuestionar, ridiculizar y/o deconstruir otras obras o
generos considerados serios. Linda Hutcheon se refiere a este recurso en los s iguientes
terminos: "Parody is a perfect postmodern form, in some senses, for it paradoxically both
incorporates and challenges that which it parodies" ( 1 988, 1 1 ). La incorporaci6n de otro
texto dentro de Ia novela, sin embargo, no es siempre literal. Muchas veces, como es el
caso observado en La novela de Peron, es una imitaci6n deformada del texto original, que
exagera ciertos aspectos que el novelista desea destacar.
Finalmente, Ia metafi c ci6n o autorreflexividad es mencionada por importantes
criticos como Linda Hutcheon y Patricia Waugh como uno de los recursos predominantes
en Ia posmodernidad. La metaficci6n es definida como " .. . a kind of fiction that openly
comments on its own fictional status . . . the term is normally used for works that involve a
significant degree of s el f-consciousness about themselves as fiction" (Baldick, 1 3 3). El
autor, en estos casas, es consciente que su obra es un artificio y se refiere a ella para
compartir con el lector el proceso de su construcci6n fi c cional. En las obras de Martinez,
Ia rnetaficci6n muchas veces sirve para aclarar Ia procedencia de sus fuentes o para
explicar las ideas que presenta.
En terminos generales, Ia literatura posmoderna se caracteriza por una gran
experimentaci6n en el uso de tecnicas narrativas. Mihaly S zegedy-Maszak ha resumido
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los diferentes recursos estilisticos, las estrategias, actitudes y prop6sitos que caracterizan
a las obras posmodernas par media del siguiente listado:
. . . distancing, demystification, eclecticism-the death not only of
individual styles, but also of local traditions and a sense of history-as
well as a cult of pastiche, miming, deconstructive montag'\ grafting,
superimposing one text on the other, self-reflexive or self-referential
metafiction and parody. ( 4 1 )
Como s e h a sefialado anteriormente, los inicios de l a posmodernidad coinciden
con el periodo del "boom" de la literatura hispanoamericana. Tambien el "boom" se
caracteriza por la experimentaci6n. Por esta raz6n, importantes criticos como Matei
Calinescu y Linda Hutcheon incluyen

'l

los novelistas del mencionado periodo literario

como parte de la literatura posmoderna. En tal sentido, Matei Calinescu ha dicho :
"Today the international corpus of posmodernist writing incluyes . . . writers such as Julio
Cortazar, Garcia Marquez, Carlos Fuentes, Cabrera Infante, and perhaps Manuel Puig"
( 1 987, 3 0 1 ).
Par otra parte, y en clara desacuerdo con los criticos anteriores, Roberto Gonzalez
Echevarria argumenta: "There is no doubt in my mind that what Barth and his sources
call modern literature correspond to the novelistic trend of the Boom" (68). Gonzalez
Echevarria fundamenta su posicion en el llamado de John Barth a la necesidad "that
posmodern works be made accessible to a greater number of readers, since the novelties
of modernity are by now more or less debased common currency . . . " (68). La posicion
de Gonzalez Echevarria no parece suficientemente convincente ya que se basa en un solo

n

aspecto d e l a posmodernidad para llegar a su conclusion. P ara el mencionado critico, hay
relaci6n entre Ia modernidad y el "boom," y la posmodernidad y el "postboom."
S egun los criticos, el p eriodo del "postboom" se inicia a mediados de Ia decada de
los afios setenta y se identifica con el desencanto por el fracaso de los proyectos de
democratizaci6n de los paises hispanoamericanos (Sklodowska 1 977, 668). Es posible
que, como resultado del desencanto con Ia situaci6n politica de los p ai ses de la region,
haya surgido el notorio interes por el tema de Ia historia durante este periodo. En este
sentido, E lzbieta Sklodowska sostiene que estas novelas tienen como objeto "releer I a
historia p o r media d e una reflexi6n metahist6rica, que incluye la p arodia y I a distorsi6n
grotesca con el obj etivo de deconstruir Ia historiografia o ficial" (1997 , 670). L a
deconstrucci6n d e la historia s e realiza baj o e l sombrio trasfondo de l as dictaduras
militares latinoamericanas. E sto, en parte, explica el deseo de los escritores de volver a la
historia con una actitud critic a p ara cuestionar l a imagen idealizada que c ad a pais se ha
formado de si mismo. AI deconstruir la historia o ficial, la novela hist6rica posmoderna
tambien desmitifica a las figuras ejemplares del pasado erigidas por dicha historia.
Fernando Ainsa se refiere a Ia relaci6n que existe entre estas novelas y Ia historia
al sefialar: "La historicidad del discurso ficcional puede ser textual y sus referentes
documentarse con minuci a o, por el contrario, !a textualidad revestirse de modalidades
expresivas del historicismo . . . " (20). Es decir, la novela hist6rica posmoderna tiene la
flexibilidad de fundamentar sus argumentos en la documentaci6n, de la misma manera
como lo hace el historiador. Ademas de esta posibilidad, este tipo de novela puede imitar
ficcionalmente las formas historiograficas con d i ferentes fines, como por ejemplo, l a
parodia de dichos discursos. Fernando Ainsa indica que e n estas novelas, "La
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multiplicidad de p untos de vista impide acceder a una sola verdad historica" (24). Por l o
tanto, e n estas obras se exponen todos los puntos de vista: los de la historia o ficial como
otros que antes no han sido tornados en cuenta. Muchas veces l as versiones son
contradictorias y es el lector quien debe formarse su propio j uicio sobre Ia verdad que con
anterioridad era ac eptada como un dogma y representada por Ia historiografia.
Por medio de La novela de Peron y Santa Evita, Martinez relee l a historia reciente
de la Argentina, no con una nostalgi a por un pasado mejor comparado a un presente
adverso, sino con una actitud critica hacia l as nociones i dealizadas de los argentinos
sobre Ia epoca del peronismo. La mezcla de los generos literarios y extra literarios
observada en ambas novelas obedece a la tendencia hacia el eclecticismo en la
representacion posmodema. Para Martinez ha sido natural integrar a su ficcion las
formas por el antes desarrolladas como guionista, periodista, ensayista, novelista, critico
literario y como testigo de una historia vivida por el personalmente. Los recursos
asociados a Ia posmodemidad (Ia parodia, Ia metaficcion y I a intertextualidad) que
abundan en l a obra de Martinez le sirven para deconstruir y desmistificar la historia
oficial; para reflexionar y comentar con el lector su propia obra ficcional; y para insertar
en su obra los variados puntos de vista sobre el tema de los Peron y sobre l a
historiografia.
En conclusion, independientemente de si la posmodemidad ha llegado o no a
Hispanoamerica, la obra de Tomas Eloy Martinez reflej a l as tendencias de dicho
fenomeno cultural. En parte, esto se debe a Ia influencia del medio en que el autor
escribe las dos obras analizadas en esta disertaci6n. Por medio de estas novelas, Martinez
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da una mirada a su pais desde lejos, con una estetica y actitud posmodema en cuanto al
tema de la historia.
B. El cuestionamiento del relata historico en La novela de Peron

y

S anta Evita

Uno de los aspectos que m as llama l a atencion en La novela de Peron y en Santa
Evita es la actitud de Martinez hacia el relata historico, especialmente su escepticismo
sabre la historiografia de su pais. En La no vela de Peron Martinez cuestiona como se ha
contado la historia oficial y en Santa Evita enfatiza su incredulidad en Ia capacidad del
relata historiografico de reconstruir la historia. Esta postura coincide plenamente con los
planteamientos de los criticos posmodemos en relacion a la historiografia.
Tradicionalmente se ha pensado en Ia historiografia como una ciencia c apaz de
recrear por medic de Ia investigacion minuciosa los hechos del pasado de manera
obj etiva. A pesar de la innegable contribucion de la historiografia a I a comprension de
los hechos del p asado, en Ia posmodemidad muchos criticos como Hayden White y
Dominick LaCapra han cuestionado algunos de sus reclamos. En l a actualidad, la
historiografia es considerada par muchos como una interpretacion subj etiva del
historiador de los hechos historicos. Si bien es cierto que la historiografia se basa en
documentos para probar I a autenticidad del recuento, los criticos posmodemos
argumentan que en el proceso de Ia investigacion el histori ador selecciona y descarta
documentos que el considera pertinentes para la construccion de su relato ( White 1 978,
5 1 ). Par estas razones la produccion del historiador no representa l a totalidad de los
hechos. Lo que el historiador obtiene es una de muchas posibles interpretaciones de la
historia.
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Martinez escribe sus novelas influenciado por las nuevas ideas en relacion al
relato historiogn.Hico. El autor no solamente esta de acuerdo con las nuevas tendencias
sino que tambien sostiene que en su pais hay razones que van mas alla de lo teorico para
poner en duda la forma en que se ha representado Ia historia. En una entrevista de Caleb
Bach aparecida en I a revista Americas, Martinez sefiala:
Mire usted, en I a parte del mundo de donde yo vengo, los gobiernos
frecuentemente han falsificado documentos. No existe casi nada
autentico. Esto sucedi6 durante Ia disputa con Inglaterra sobre las islas
Malvinas. Entonces se elabor6 una historia completamente falsa
basada en la propaganda como pretexto para i niciar una guerra. Lo
mismo ocurri6 durante la Hamada guerra sucia, y generalmente ha
sucedido asi a lo largo de Ia historia de mi pais. La historia la escriben
los que estan en el poder. ( 1 5)
Es decir, ha sido una practica habitual de los lideres politicos de Argentina y otros paises
de Hispanoamerica alterar los documentos y manipular las versiones de los hechos
hist6ricos para hacer prevalecer sus puntos de vista.
En La novela de Peron, Martinez decide tratar el tema de la historia desde l a
ficci6n (que por definicion representa lo imaginario ) , para cuestionar I a historiografia
(que generalmente representa lo veridico ). El obj etivo de Martinez es mostrar que l a
representaci6n d e Peron en los diversos recuentos historiograficos d e los peri6dicos y
revistas, y especialmente en Las memorias del General, contiene muchas inexactitudes
tendientes a perfeccionar y mitificar Ia figura del General. En vista de que los mi smos
documentos oficiales, en los que se apoya Ia historiografia, han sido manipulados,
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Martinez considera que el unico medio de aproximacion a l a hi storia de su pais es la
imaginacion. Pero Ia imaginacion en las obras de Martinez no si empre se basa en rneras
suposiciones, sino en versiones de testigos reales e incluso en su experienci a personal,
que a pesar de no estar docurnentadas en la historia oficial, son fuentes veridicas.
Ademas de Ia recreacion de la historia por medio de personaj es reales, Martinez presenta
otros personajes irnaginarios para recrear el arnbiente generado por el regreso de Peron.
La imaginacion, en este sentido, viene a ser un recurso mas que ayuda a suponer o
especular sobre aquello que ha acontecido pero para lo que no ex isten docurnentos que lo
corroboren. Martinez presenta una version metaforica de la realidad de su p ais, que dada
las circunstanci as, es lo maximo a que se puede aspirar.
El obj etivo principal de Martinez en La novela de Peron es descubrir quien fue
Peron realmente. Asi se sefiala en l a novela por rn edio de l a orden dada al periodista
Zamora: "Ante todo, saber quien es P eron" (37). Para Iograr este objetivo, Martinez no
solamente basa su investigacion en los documentos oficiales (los cuales cuestiona), sino
tambien en entrevistas a personaj es antes i gnorados por la historia oficial. El m ismo
Martinez ha declarado en la segunda edicion publicada por Ia editorial Legassa:
Durante diez afios reuni millares de documentos, c artas, voces de
testigos, paginas de diarios, fotografias. Muchos eran desconocidos.
En el exilio de Caracas reconstrui las Mernorias que Peron me dicto
entre 1 966 y 1 972 y que Lopez Rega me Ieyo en 1 970, explicandome
que pertenecian al General aunque el ias hubiera escrito . Luego en
Maryland, decidi que las verdades de este libro no admitian otro
I enguaj e que el de Ia imaginacion. Asi fue apareciendo un Peron que
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nadie habia querido ver. No e l Peron de l a historia sino el d e la
intimidad. (Tapa posterior de La novela de Peron)
Aunque esta obra contiene muchos personaj es de la vida real y se basa en
informacion autentica (como dos entrevistas a Peron, las entrevistas a los parientes,
amigos y conocidos del General), no se puede perder de vista que Martinez construye una
obra ficcional. Es decir, ademas de la informacion veridica se presentan en la novela
hechos y personaj es ficcionales. El mismo autor aclara que en esta novela, "Hay
personaj es ficticios que d ialogan con personajes reales, publicaciones ficticias que narran
hechos reales y publicaciones reales que narran fi cciones, asi como tambien hay
personaj es reales que viven acontecimientos imaginarios . . . . " (Martinez 1 988, 42).
Martinez se ha referido a lo que ha tratado de proyectar por medio de los personajes
ficcionales de La novela de Peron:
Es por obra y gracia de esos personaj es de ficcion que Ia novela
reflej a, tal como me lo prop use, la imagen de un pais derrotado y
pauperizado que esta a la merced de las aventuras militaristas: un pais
que ha dej ado atras. Sin saberlo todavia, las ilusiones de grandeza
europea con que se habia vestido durante el centenario de su
emancipacion, en 1 9 1 0, y que ahora parece uncido a la tragedia
latinoamericana. En la Argentina de La novela de Peron, hay
astr6logos, presidentas bobas, caudillos decrepitos y bufones, como en
las novelas de cualquier pais al que los argentinas hubiesemos
llamado, en otro tiempo, republiqueta bananera. Esos personajes de
pesadilla son, sin embargo, el referente hist6rico mas poderoso del
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texto. Existieron, sobreviven todavia, son la exhalacion de Ia
decadencia nacional . (Martinez 1 988, 4 7)
S i bien e s cierto que lo narrado es una ficcion, reflej a fielmente la real i dad de Argentina
y de su historia.
Mas importante que la autenticidad de los hecho:: historicos representados en la
obra es Ia actitud que emana de ella en relacion al relata historico. Constantemente se
transmite una desconfianza sabre la historiografia y la forma como esta ha abordado el
tema de Peron. Martinez muestra que Ia historia ha sido manipulada para hacer resaltar
solamente un periodo de la vida de Peron, es decir, como general

y

presidente de

Argentina, de cincuenta afios de edad. Por otro lado, poco o nada se dice de sus primeros
afios, y por sabre todr. se oculta la imagen real de Peron como anciano en Ia dec ada de
los afios setenta. La opinion de Martinez en este sentido es revelada a traves del
personaje editor de Ia revista Horizonte quien declara: "El Peron que conocen los
argentinas parece que hubiera nacido en 1 945, cuando tenia cincuenta afios: (,no es
absurdo? Un hombre tiene tiempo de ser muchas casas antes de los cincuenta" (3 7). El
ocultamiento intencional de l a fi gura de Peron, especialmente durante su exilio en
Madrid, es ilustrado al principi a de la novela, durante el viaj e de regreso a Argentina. El
narrador declara, "Su secretario lo habia retenido en la cabina de primera clase, para que
se mantuviera fresco al l legar

y

la muchedumbre que lo aguardaba lo viese como al otro :

el Peron del pasado" ( 1 2). Aunque el pasaje citado es puramente imaginario, representa
bien lo que l as versiones periodfsticas y biograficas hicieron durante los afios de ausencia
del General, es decir, mantener intacto el recuerdo de la imagen de Peron desde el
momenta que fue depuesto en 1 952.

34
Segun Martinez, los relatos sobre Peron aparecidos en la prensa no solamente han
ocultado la m ayor parte de su vida sino que tambien han contribuido a erigir el mito sobre
la figura del General. La opinion de Martinez en relacion a esos relatos es expresada por
el personaj e editor de la revista Horizonte quien declara: "Abundan las alabanzas, las
mitologias, los rejuntes de documentos, pero la verdad no aparece en ninguna p art

(3 7) :

En este sentido, Martinez muestra que los medios de prensa estan mas interesados en
complacer a los consumidores que en contar seriamente la historia de Peron. El editor le
pregunta al periodista Zamora, "(.Con que vamos a calmar el hambre de los lectores?
(.Con recopilaciones de discursos, con un album de fotos gloriosas a la manera del
semanario Gente?" (3 7). Esos interrogantes, adem as de aludir a lo que los medios de
prensa han hecho en sus recuentos, muestran el relato historico como un producto de
venta y un mercado por el que los medios informativos deben competir. De hecho, el
editor expresa su descontento con el trabajo realizado por el periodista Zamora
diciendole: "(.No ha leido lo que han hecho los otros?

.

.

.

(. Y

nosotros vamos a competir

con esta magra historia: sin nada mas? Perderemos como en la guerra" (38).
M artinez utiliza la ficcion para mostrar como se ha mejorado la historia de Peron
y como se han conseguido los documentos para avalar el relato historico. En su novela
construye al personaj e de Peron que llega a decir: "Esa pasion de los hombres por la
verdad me h a parecido siempre insensata. . . Alguien ha escrito por ahi que debo estudiar
mejor los documentos. Aj a. Aqui estan los documentos, todos los que se me da la gana.
Y

si no estan Lopez los inventa" (50, 5 1 ). Aunque tanto el personaj e de Peron como la

instancia de la enunciacion son ficcionales, el novelista conoce suficientemente bien al
personaj e real. Tambien esta al tanto de la forma en que se llev an a cabo las alteraciones
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d e documentos e n s u pais. Por estas razones, el novelista puede suponer lo que ha
acontecido. De hecho, Martinez recuerda que publico en Buenos Aires unas memorias de
Peron b asadas en entrevistas al General entre 1 966 y 1 970. Segun Martinez, en la
entrevista Peron habia omitido y tergiversado algunos hechos importantes que lo hacian
ver mejor ante la historia. Cuando Martinez le envia a Peron el relato que ha compuesto
le hace mencion de las omisiones y cambios advertidos, pero el General no quiere que se
haga ningun cambio al recuento convenientemente arreglado (Martinez 1 98 8 , 44). La
ficcion de Martinez sobre Peron no son meras especulaciones sino que se b asa en sus
propias experiencias con el General y su entomo inmediato. En sus contactos con Peron,
sin duda alguna, Martinez pudo detectar Ia personalidad calculadora del General lo que le
sirvio para representarlo en la ficcion. Lo que Martinez prueba es que el recuento
historico se presta como instrumento para construir el mito de Peron y perpetuarlo en la
memori a de los argentinos.
En mas de una ocasion en la novela, Martinez cuestiona el relato autobiografico
de Peron como una forma de representar fielmente la historia. En relacion al relato
autobiografico, Sylvia Molloy ha sefialado : "Memory is often accepted as a faithful
replicating mechanism, its functioning seldom questioned, its deceptions rarely
contemplated" (7) . Son justamente estos aspectos y otros los que M artinez pone en tela
de juicio en la novela. Primeramente, se cuestiona Ia capacidad de la memoria de
recordar y replicar los hechos remotos del pasado tal como ocurrieron. Para ello,
Martinez representa al personaj e de Peron con vacilaciones en sus recuerdos. El
narrador-autor sefiala que "La memoria habia sido el mas fie) de sus dones y Ia estaba
perdiendo" (48). En 1 904, por ej emplo, Peron recuerda que fue enviado a Buenos Aires
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para continuar sus estudios, pero al mismo tiempo recuerda que en esos mismos meses el
paso uno de los mas duros inviernos en l a Patagonia (5 6). En la memori a de Peron
existen ambos recuerdos ocurridos en dos lugares diferentes muy distantes el uno del otro
en una misma fecha. Martinez muestra que uno de los problemas de la memoria es su
fragilidad, especialmente e 1 la vejez. En sus dificultades por recordar su llegada al
Colegio Militar, Peron afirma: "La historia no tiene por que saber que yo, Juan Domingo
Peron, tengo derecho a las vacilaciones, a la debilidad de no poder" ( 1 07).
No solamente Martinez cuestiona Ia infalibilidad de la memoria sino tambien el
proposito de la autobiografia. El novelista muestra que la autobiografia de Peron es
hecha con el fin de exaltar la figura del General y quedar en la historia como un gran
hombre. En la no vela, el personaj e Lopez Rega insta a Peron: "Sea mas historico mi
General . . . . ponga un poco de marmol en el retrato. No se revele, no se de a conocer.
Una grandeza se hace de silencios" (1 07). Para lograr el proposito de representar a Peron
como una fi gura ej emplar se esconde la informacion que puede resultar negativa, se
di storsionan los hechos del pasado y se exageran los rasgos positivos. Martinez muestra
que el recuento de l a autobiografia no es un espejo que reflej a fielmente el pasado sino
que se convierte en un instrumento de propaganda para perpetuar l as ideas e imagen de
Peron. E l personaj e de Peron en la novela llega a decir, "La historia es una puta, Lopez.
Siempre se va con el que paga mejor. . . . No es una estatua lo que busco sino algo mas
grande. Gobernar a la historia" (1 86). Martinez revela que la historia de su pais es
arre glada por los mas poderosos. Lo que pretende Peron es hacer que prevalezca su
version de Ia historia.
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La otra version de Ia historia presentada en La novela de Peron es el articulo
periodistico de Zamora, basado en entrevistas a conocidos de Peron de toda la vida.
Martinez se desdob la en este personaj e

y presenta algunas

de sus ideas sobre l a

representacion historica. Cuando e l editor d e la revista Horizonte propane promocionar
el articulo en los periodicos mas leidos de Argentina prometiendo mostrar Ia verdad al
desnudo sabre Peron, Zamora reacciona diciendo, "La verdad es inalcanzable: esta en
todas las mentiras, como Dios" (38). Martinez concuerda con los criticos posmodemos
que niegan la posibilidad de replicar la historia en su total integridad. Martinez dej a
entender, sin embargo, que en las variadas representaciones de I a historia s e pueden
encontrar fragmentos de la verdad.
El titulo que han e�r:ogido para el articulo de Zamora lee: "La vida entera de
Peron I El Hombre I EI Lfder I Documentos

y

relates de cien testigos" (68). Aunque el

articulo promete representar toda la vida de Peron, Zamora se hace a si mismo los
siguientes interrogantes:
(,Como abarcar hasta l a ultima entrafia dispersa de l a realidad,
extraviarse? . . . (,S implemente narrando los tiempos

y

y no

los lugares tal como

ellos se abren paso en las espesuras de Ia conciencia? (,Con las ovejas de
la razon o con la fatalidad de los sentidos? ( 1 92 )
Aunque l a intencion del periodista e s llevar a cabo u n trabaj o honesto

y

profesional , sus

reflexiones muestran las l imitaciones humanas que confronta. La primera es l a
imposibilidad d e contener l a historia completa en u n articulo, como se promete en el
titulo,

y

seguidamente, la interpretacion correcta de todos los hechos de su relato. Se

pone en duda que el periodista pueda discernir entre lo verdadero

y

lo falso de datos que
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a veces son contradictorios. El segundo interrogante, implicitamente, expresa dudas de
que el obj etivo de representar fi elmente la historia se pueda conseguir solamente
registrando datos basicos como la fecha y el lugar de los hechos. En este sentido, para
obtener un relato coherente, los datos al alcance del periodista deben ser explicados. Es
asi como el periodista, al igual que el historiador, debe por necesidad interpretar sus
fuentes de informacion, y como lo ha dicho Hayden White, l lenar los vacios con
especulaciones (1 978, 5 1 ). El ultimo interrogante presenta el dilema de representar
solamente la historia de los hechos (que generalmente pretende el relato historico) o de
incluir la dimension de los sentimientos (que mas se asocia a la ficcion). M artinez parece
indicar que la representacion historica de un personaje debe integrar sus aspectos mas
intimos (que generalmente no tienen tanta relevancia en I a historiografia), para que su
representacion sea mas completa.
Martinez i lustra el canicter fragmentario de la representacion de la realidad por
medio de l a metafora de l os ojos de I a mosca, la cual se repite en diferentes
oportunidades en l a novela. El capitulo diez, lleva como titulo "Los oj os de la mosca" en
alusion a esta metafora que viene a dar el senti do a toda la novela. El dia 20 de junio de
1 973, Zamora se d esplaza del aeropuerto Ezeiza hacia Buenos Aires, mientras que la
multitud avanza en sentido contrario hacia el aeropuerto. Una mosca que se posa en el
espej o extemo del vehiculo da paso a las reflexiones de la captacion de la realidad de ese
momento:
(,Una mosca volando en el frio? Tiene azul el lomo, las alas sucias de
hollin y avidos los oj os: compuestos ojos, de cuatro mil facetas cada
uno. La verdad dividida en cuatro mil pedazos . . . . Bajo la mosca, en
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el espej o del Renault, cabe Ia entera postal del peronismo : las vinchas,
los blue-jeans de ruedo acampanado, l as remeras cantando que Peron
Vuelve y Vence. ( 1 92)
La mosca e s testigo d e cuatro m i l facetas d e Ia realidad que observa. Asi como Ia mosca,
I a no vela reconstruye Ia historia presentando versiones diferentes que vienen a ser como
trozos de un gran mosaico con infinitas piezas y que es imposible de armar
completamente.
En otro pasaj e de la novela, Zamora reflexi ona sobre el c an'icter sensacionalista de
la prensa argentina en cuanto a Ia historia de su pais. Zamora sostiene que en ese
memento, el 20 de junio de 1 973, cuando todos saben donde estuvo errando el cadaver de
Evita, ya a nadie le interesa tratar esa historia. Los argentinos estan mas interesados en
pensar en el m anana, y agrega: "Dentro de poco . . . este pais se quedara sin pasado. El
pasado es aqui algo irreal, como una pantalla de c ine. A cada instante, una proeza nueva
(y peor) de l a realidad lo sustituye. Ni siquiera es olvido" (207). Es decir, no hay un
interes real por representar Ia historia y reflexionar sobre ella. La atencion de Ia prensa
esta en lo novedoso y sorprendente del presente que anula el interes por el pasado .
En el capitulo catorce, titulado "Primera Persona", Martinez muestra l a dificultad
en alcanzar Ia meta de saber quien es realmente Peron. El periodista Zamora se encuentra
reunido con el periodista del diario La Opinion, Tomas Eloy Martinez. En dicho
encuentro el personaj e Martinez le dice a Zamora:
Eche una ojeada a esta correspondencia untuosa con Truj illo, Perez
Jimenez y Somoza que me cayo en las manes. Advierta los vocati ves
con que Peron se dirige a esta santisima trinidad de gobemantes: Hij o
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!lustre de America, Heroe Bolivariano, Senor Benefactor. Oigalo
hablar aqui contra las conspiraciones del comunismo i ntemacional, y
alii adular a Castro y al Che Guevara. El General es una interminable
contradiccion de la naturaleza. . . . Creo conocerlo bien y sin embargo
llevo mas de siete afios desconociendolo. (259)
La falta de definicion ideologica de Peron se convierte en un problema p ara saber I a
verdad sobre e l General. Es por esta razon que grupos tan dispares como los Montoneros
(guerri lleros de izquierda), los gremialistas y Lopez Rega con sus seguidores conocidos
como "los elegidos" (de derecha), pueden identificarse con Peron el dia de su regreso a
Argentina. En el fondo, Peron quiere congraciarse con todos, pero no quiere
comprometerse con nadie. La tarea de descubrir quien es el verdadero Peron, en estas
circunstancias, se hace imposible.
En La novela de Peron Martinez muestra un claro escepticismo hacia el relato
historico en varios niveles. Primeramente, pone en tela de juicio Ia form a como se ha
representado la historia del peronismo en su pais.

Asimismo, muestra que los diferentes

modos de representacion de I a historia tales como la autobiografia, las memorias, y el
periodismo son incapaces de presentar una version completa y obj etiva de la histori a.
Finalmente, l lega a la conclusion de que es imposible alcanzar una verdad historica y que
solo se logra conocer fragmentos de la histori a a traves de los diferentes modos de
representacion.
En S anta Evita, el cuestionamiento de Martinez hacia el relato historico se vuelve
mas directo y evidente. Martinez introduce el capitulo cuatro con un epi grafe de una
declaracion de Oscar Wilde que lee: "El unico deber que tenemos con Ia historia es
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reescribirla" (79). La reescritura de l a historia, de acuerdo con Martinez, es una
invenci6n presentada como la replica de un hecho real. Esta idea en relaci6n a Ia
representaci6n historiognifica se desarrolla mas claramente en el mencionado capitulo
cuatro. Martinez sostiene: "Todo relato es, por definicion, infiel. La realidad como ya
dije, no se puede contar ni repetir. Lo unico que se puede hacer con la realidad es
inventarla de nuevo" (97). Es decir, Martinez niega que cualquier relato (ficcional o no
ficcional) tenga la posibilidad de replicar la realidad, presumiblemente del presente o del
pasado. Martinez usa un ejemplo metaficcional para demostrar, a traves de su
experiencia p ersonal, la imposibilidad de reconstruir un pasaj e de la vida de Evita:
A l principia yo pensaba: cuando junte los pedacitos de lo que una vez
transcribi . . .. tendre la historia. La tuve, pero era letra muerta . . . .
excave en los archivos d e los diarios, vi los documentales d e l a epoca,
oi las grabaciones de la radio. La misma escena se repetfa: Evita sin
saber como alejarse del amor ciego de l a multitud, acercandose,
yendose; Evita suplicando que no le permitieran decir lo que no
queria, que ya no le callaran el decir. No aprendi nada, no aiiadi nada.
En esa parva inutil de documentos, Evita nunca era Evita. (97)
A primera vista, lo narrado por el autor-narrador parece ser solamente un elemento
metaficcional por medio del cual comparte con el l ector la dificultad de recrear la imagen
completa de Evita a partir de su p articipaci6n en el Cabildo Abierto del peronismo. El
autor, sin embargo, muestra a traves de esta instancia lo que generalmente un historiador
hace

y

consigue en su intento de recrear la historia. El acto de ')untar los pedacitos" es

semej ante a armar un rompecabezas para conseguir una imagen completa de un retrato.
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Pero un retrato no logra dar vida al personaje en todas sus dimensiones. La confesion del
autor-narrador de que "Evita nunca era Evita" implica que para que la representacion de
un personaj e se aproxime a la realidad, no es suficiente juntar y ordenar la informacion
obtenida en los documentos. La dimension de las emociones y la intimidad, por ej emplo,
van mas alla de los frios datos que por si solos no alcanzan a reflej ar la completa realidad.
Martinez tambien muestra la imposibilidad de recrear la historia basandose
unicamente en la documentacion, dando como ejemplo una anecdota personal. El autor
narrador sostiene que entre 1 972 y 1 973, escribio un guion de cine con el proposito de
reconstruir el evento del Cabildo Abierto con fragmentos cinematograficos de los
noticieros y fotografias. Martinez explica su proposito diciendo:
Quise que el relato tuviera una trama y, a l a vez, un tejido de simbolos,
pero no era capaz de discemir cuanta verdad habia en el . . . Necesitaba
ayuda. Alguien que me dijera: Los hechos fueron asi tal como los
contaste. 0

que me ensefiara hacia donde moverlos para que coincidieran

con alguna ilusion de verdad. Recorde a Julio Alcaraz y lo l lame por
telefono. (98)
La reacci6n de Julio Alcaraz despues de escuchar la lectura del guion es la siguiente: "Lo
que usted ha escrito esta bien, que quiere que le diga. Hizo lo que pudo. Es la historia
oficial. La otra no esta filmada. Esta fuera del cine. Y ni siquiera se podria inventar
porque la actriz pincipal esta muerta" ( 1 1 5) . Por medio de Julio Alcaraz, Martinez
muestra que la historia oficial tiene que probar los hechos relatados con la debida
documentacion. En este caso, Martinez, basado en su conversaci6n personal con Alcaraz,
especula sobre lo ocurrido privadamente entre Peron y Evita. A traves de la ficcion,
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Martinez muestra a Julio Alcaraz escuchando desde fuera del dormitorio de Peron y Evita
una violenta discusion entre ambos. El supuesto altercado tiene como p unto central el
hecho de que Peron se opone a Ia nominacion de Evita como candidata a la
vicepresidencia. Evita acusa a Peron de querer complacer a los mi litares y no al pueblo.
La discusion termina con Ia dramatica revelacion de Peron a Evita de que ella esta
enferma de cancer.
La negacion de Peron a que Evita se convirtiera en su compaiiera de boleta para la
eleccion presidencial ha sido uno de los grandes enigmas no explicados por Ia historia
oficial. E l problema de la historiografia es que no hay documentos que prueben las
razones que tuvo Peron de negarle a millones de argentinas el deseo de tener a Evita
como su vicepresidenta. Martinez, por su parte, puede imaginarse lo que ha ocurrido,
debido a que la ficci6n no se rige por los mismos p arametres que I a historiografia y puede
integrar informacion sin la obligacion de tener un documento para probar su veracidad.
En todo caso l a recreacion ficcional del altercado se presenta como una posibilidad de lo
que pudo haber ocurrido en la privacidad de la parej a.
Los hechos que se escogen y los que se descartan para ser registrados en Ia
historia es el tema que la novela plantea en mas de una ocasion. En uno de estos casas, el
p ersonaj e Moori Koenig, encargado de sacar el cuerpo de Evita de la CGT para ubicarlo
en un Iugar secreta, reflexiona sobre su participacion en este hecho de Ia historia de la
siguiente manera:
La historia: (,era asi la historia? (,Uno podia entrar y salir de ella
tranquilamente? . . . A lo m ejor no estaba sucediendo nada de lo que
parecia suceder: A Io mejor la historia no se construia con realidades sino
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con suefios. Los hombres sofiaban hechos, y luego la escritura inventaba
el pasado. No habia vida sino relatos. ( 1 76)
La reflexi6n de este personaj e pone en entredicho lo que se registra como historia y lo
que acontece en la realidad. Aunque el coronel Koenig participa en un hecho relevante,
es probable que para el relato hist6ri co el hecho no tenga una mayor importanci a. En este
sentido, hay una alusi6n al metodo selective de Ia informacion por parte del historiador
para escribir la historia al que se refieren los criticos posmodemos (White 1 978, 5 1 ) .
Asimismo, Martinez da a entender que el relato hist6rico e s e n parte l a imaginaci6n o
invenci6n sobre el pasado. S e presume que esta afirmaci6n se refiere a la interpretacion
que los historiadores dan a Ia documentaci6n previamente seleccionada. En todo caso, el
relato no llega a ser un espej o de la realidad hist6rica.
El metodo del historiador es indirectamente aludido por el narrador quien
comenta: "La realidad no es una linea recta sino un sistema de bifurcaciones" ( 1 77).
Martinez sostiene que los hechos no ocurren en un arden 16gico. Por el contrario,
ocurren en forma ca6tica. Es decir, la realidad es por naturaleza complej a, y no se puede
descifrar de principia a fin sin encontrar contradicciones. En vez de asemej arse a un
camino recto, la realidad es mas parecida a un laberinto. En este sentido, la historiografia
no refleja la realidad empirica ya que trata de organizarla y obtener un relata coherente en
un orden lineal y cronol6gico. La novela por su parte, presenta los hechos con saltos
bacia adelante y bacia atras, en forma fragmentada y con multiples puntas de vista
aproximandose mas a como ocurren en Ia realidad.
Martinez hace una comparaci6n entre Ia actividad de un embalsamador y Ia de un
bi6grafo argumentando que "El arte del embalsamador se parece al del bi6grafo: los dos
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tratan de inmovilizar una vida o un cuerpo en la pose con que debe recordarlos Ia
etemidad" ( 1 57). L a cita es una alusion intertextual del libro del doctor Pedro Ara, El
caso de Eva Peron ( 1 974), en el que dicho doctor relata los pormenores del
embalsamamiento del cuerpo de Evita. Esta comparacion le vale a Martinez para
demostrar como el biografo selecciona su informacion y l a arregla para representar a su
personaj e del modo que e l quiere que sea recordado. En el caso de Evita, estas biografias
muestran, segun Martinez, su lado mas auspicioso. Esto supone que el lado mas oscuro
de Ia vida de Evita frecuentemente es ocultado. El personaj e de la novela, Emil io
Kaufman, sefiala:
;_,Viste

lo que hacen los biografos de Evita? Cada vez que tropiezan

con un data que les parece loco, no lo narran. Para los biografos, Evita
no tenia olores ni c alenturas ni agachadas. No era persona. Los
unicos que alguna vez baj aron a su intimidad fueron un par de
periodistas . . . .Roberto Vacca y Otelo Borroni. Publicaron su libro en
1 970 . . . . S e llamaba La

vida de Eva Peron. Torno Primero.

Nunca

hubo un tomo segundo. (245)
De acuerdo a esta apreciaci6n, cualquier informacion de Evita que p arezca obj etable por
parte del biografo, es dej ada de )ado. Uno de estos aspectos es la intimidad de Evita que
puede resultar controversial en algunos pasaj es de su vida. AI omitir las flaquezas
humanas, Ia biografia erige una imagen idealizada pero, a! mismo ti empo, i rreal e
incompleta del personaje, en este c aso de Evita.
La historiografia, como ya se ha mencionado, se afirma en documentos para
probar la autenticidad de su relata. A veces, sin embargo, l a documentacion se convierte
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en una dificultad para los historiadores porque deben probar que los documentos son
fieles a su contenido. En este sentido, el autor-narrador sefiala:
Para los historiadores y biografos, las fuentes siempre son un dolor de
cabeza. No se bastan por si mismas. Si una fuente dudosa quiere tener
derecho a la letra de molde, debe ser confirmada por otra y esta a su
vez por una tercera. La cadena es a menudo infinita, a menudo inutil,
porque la suma de las fuentes puede tambien ser un engafio. ( 1 43)
Generalmente los documentos sirven para probar la veracidad del relato historico. Pero
como Martinez lo ha indicado, los hombres poderosos de su pais muchas veces han
alterado estos datos con el fin de mejorar su imagen en la historia (Bach 1 5 ). Como
prueba de esta afirmacion, el autor-narrador menciona el acta de casamiento de Peron y
Evita, comentando :
El casamiento no es falso pero casi todo lo que dice el acta si lo es, de
principia a fin. En el momento mas solemne e historico de sus vidas,
los contrayentes-asi se decia entonces----decidieron burlarse
olimpicamente de la historia. Peron mintio el lugar de la ceremonia y
el estado civil; Evita mintio la edad, el domicilio, la ciudad donde
habia nacido. Eran imposturas evidentes, pero pasaron veinte afios
antes que alguien las denunciara. ( 1 44)
El autor-narrador prueba que los datos de los documentos oficiales fueron arreglados y
sefiala que varios historiadores y biografos han integrado en sus obras esta acta sin
cuestionar en absoluto su autenticidad. Es asi como las inexactitudes se han hecho
permanentes en la historiografia de Argentina.
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Sobre las razones de Ia adulteracion de los documentos, Martinez es implacable
en juzgar a Peron y Evita sosteniendo que,
Mintieron porque habian dej ado de discemir entre mentira y verdad y
porque ambos actores consumados, empezaban a representarse a si
mismos en otros papeles. Mintieron porque habian decidido que Ia
realidad seria, desde entonces, lo que ellos quisieran. Actuaron como
actuan los novelistas. ( 1 44)
La acusacion de Martinez esta de acuerdo con Ia declaracion que ha hecho en la revista
Americas (Bach 1 5), afirmando que en Hispanoamerica Ia historia la escriben los que
estill en el poder, muchas veces falsificando o inventando los documentos. La historia,
por tanto, se toma en una ficcion semej ante a Ia que inventan los novelistas.
Un hecho en Ia vida intima de Evita que resulta controversial para muchos
historiadores argentinos es su salida para Buenos Aires cuando ella tenia apenas quince
anos. Segun el narrador-autor, "Los historiadores adictos a Evita siempre han creido . . . .
que Ella viaj 6 sola a B uenos Aires, con el permiso de Ia madre" (3 1 0). La otra version
que sus seguidores dej an de lado es que dona Juana, Ia madre de Evita, habia convencido
al famoso cantante Agustin Magaldi a que la llevara a Buenos Aires. E l narrador-autor se
inclina por esta ultima version basado en una entrevista con un amigo cercano de Agustin
Magaldi, Mario Carino. Segun Carino, Magaldi insta16 a Evita en un apartamento de Ia
calle Callao en Buenos Aires, y p asaba con ella las mananas y las tardes. Asimismo,
Mario Carino contradice la version de los biografos que aseguran que Evita salio de Junin
el 3 de enero de 1 93 5 . Segun Carino, Evita paso la Navidad de 1 934 con Magaldi, y
afirma que el fue testigo de este hecho. El narrador-autor integra a la novela esta
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informacion para mostrar que, probablemente las fechas de la salida de Evita de Junin
fueron cambiadas para encubrir un dato que podria empafiar la imagen de Evita.
La historia arreglada de Evita hace que ella sea vista como una joven provinciana
que llega por sus propios medios a Buenos Aires con la firme determinacion de
convertirse en una actriz y que logra su c bj etivo, primeramente en la radio y despues en
el cine. Es poco creible, sin embargo, que una persona desconocida en el medio artistico
haya podido lograr esta meta sin la ayuda de una figura tan conocida como la de Agustin
Magaldi, de similar popularidad a la de Carlos Gardel. Es probable que la decision de
Evita de irse a Buenos Aires a probar suerte en el medio artistico le haya costado un
precio alto, en mas de una ocasion, para lograr su proposito.
Los innumerables encubrimientos de la verdad ( especialmente del pasado de
Evita) con el fin de mejorar su imagen como las alteraciones de documentos y las
versiones contradictorias a la historia oficial de personaj es marginales, llevan al autor
narrador a reflexionar de la siguiente manera:
(.Por que la historia tiene que ser un relato hecho por personas sensatas
y no un desvario de perdedores como el Coronel y Cifuentes? Si la
historia es-como parece--otro de los generos literarios, wor que
privarla de la imaginacion, el desatino, la indelicadeza, la exageracion
y la derrota que son la materia prima sin la cual no se concibe la
literatura? ( 1 46)
El autor-narrador llega a la conclusion de que en su pais no se puede l legar a la verdad
basandose unicarnente en los documentos oficiales. Segun el narrador, las versiones de
los personaj es marginales tambien deben ser tomadas en cuenta, aunque estas no
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representen Ia mej or imagen de Ia real idad. Por lo tanto, el narrador se muestra patiidario
de representar a los personaj es no solamente con virtudes sino que tambien con sus
imperfecciones y fracasos. El narrador tambien propone liberar y enriquecer el discurso
historiognifico con el uso de los recursos asociados a I a ficcion. Es decir, dej ar que Ia
historiografia pueda especular, por medio de I a imaginacion, con todas las versiones a su
alcance, sin tener que probar cada afirmaci6n con un documento .
En S anta Evita, Martinez trata el tema de Ia historia con una actitud de
desconfianza hacia el relato oficial de su pais. Una vez mas, Martinez dej a en claro que
ningun discurso puede recrear Ia historia en su integridad ni reclamar p ara si toda I a
verdad. L a documentaci6n existente en e l cine no es totalmente clara ni capaz de proveer
I a informacion para conocer toda Ia verdad. Por otro J ado, se pone en tela de juicio Ia
obj etividad de las historias y biografias en tomo al tema de Evita. Es asi que se
demuestra que Ia h istoriografia ha protegido su imagen al no cuestionar los documentos
oficiales claramente manipulados. Finalmente, Martinez cuestiona Ia selecci6n de
testigos considerados fi ables, y descarta a Julio Alcaraz y a otros, incluso menos
conocidos, por ser marginates.
En La novela de Peron y en Santa Evita, Martinez muestra el deseo de descubrir
quienes fueron realmente P eron y Evita, aunque de antemano es consciente de que su
meta es inalcanzable. Dada Ia imposibilidad de lograr esta meta, Ia ficci6n se presenta
como una alternativa de mayor flexibilidad por Ia que el novelista puede (re)evaluar todas
las formas de representacion (historicas y ficcionales) que han tratado el tema de

los

Peron. El cuestionamiento de Ia documentaci6n en la que se ha basado el relato hist6rico
es una prueba de la imposibilidad de llegar a la verdad sobre Peron y Evita.

Ademas,

al
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acusarlos de ser los responsables de la falsificacion de documentos, Martinez desmitifica
a estas figuras que con el tiempo han sido idealizadas.
C. La transgresion de los generos literarios
El descubrimiento de la verdad se toma en una obsesion en La novela de Peron y
en Santa Evita. Esta obsesion lleva a Martinez a representar a Peron y a Evita de una
forma multifacetica. AI discurso ficcional de la novela, Martinez integra otros como el
autobiografico, el periodistico, el cinematografico, la critica de otras obras literarias y
hasta su propio testimonio. Aunque Martinez utiliza estos discursos con las ventaj as que
cada uno le proporciona, tambien muestra sus limitaciones en la representacion de la
historia. Martinez concluye que ninguno de los discursos es capaz de representar toda la
verdad, pero cada uno de ellos aporta una pieza importante en el gran rompecabezas en
que se toma el conocimiento del pasado historico.
En La novela de Peron sobresalen tres tipos diferentes de discursos que se
yuxtaponen y ocupan gran parte de la obra. El primer discurso lo constituye la novela
misma que tiene como tema principal el retorno del general Peron a la Argentina y
tambien sirve de explicacion y enlace con los otros discursos que se integran dentro de !a
obra. El segundo discurso es el autobiografico, representado por las memorias del
General, dictadas por Peron a Jose Lopez Rega. Estas memorias pretenden convertirse en
la historia oficial presentando a Peron como una figura ej emplar. El tercero es el discurso
periodistico, representado por el articulo de Emiliano Zamora sobre la vida de Peron.
Este articulo tiene como proposito reconstruir la vida del General a traves del testimonio
de parientes y amigos de su infancia. Ademas de estos relatos principales, hay otros
relatos menores como el testimonio de Tomas Eloy Martinez, convertido en un personaj e
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mas de su novela y Ia entrevista del periodista Emiliano Zamora con Mercedes Villada de
Achaval, viuda del general Lonardi. Todas las narraciones Bevan a Ia reflexion sobre
quien es Peron y Ia importancia de su retorno para Ia solucion de los problemas de su
pais.
EI discurso novelesco tiene como tema central el regreso de Peron el dia 20 de
junio de 1 973. La novela presenta Ia historia de varios personaj es, algunos reales y otros
ficcionales. EI aeropuerto de Ezeiza es el Iugar fijado para el reencuentro de Peron con
su pueblo. Entre los personaj es reales de Ia novela esta el mismo general Peron, su
esposa Isabel Martinez y su secretario Jose Lopez Rega que vienen viaj ando desde
Madrid a Buenos Aires j unto al presidente Hector Campara y otros lideres politicos y
gremialistas. Otros personajes tornados de la vida real son Mercedes Viilada Achaval y
los amigos de infancia de Peron. Estos personajes son entrevistados por el periodista
ficcional Emil iano Zamora. La experiencia individual del momenta historico desde la
perspectiva de cada uno de estos personaj es constituye Ia trama principal del discurso
novelesco.
Los personaj es ficcionales representan basicamente los extremes opuestos del
peronismo. Por un lado, Martinez introduce a la extrema izquierda peronista integrada
por las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y los Montoneros, por medio de
personjes como Nun Antezana, Diana Bronstein, Vicky Pertini y Cabezon Iri arte. Por el
otro extremo, Martinez muestra al bando derechista del peronismo comandado a distancia
por Jose Lopez Rega. Algunos de los personajes principales de Ia derecha son
Arcangelo Gobbi , Norma, Lito Coba y el comisario David Almiron. Martinez exhibe
estos grupos antagonicos existentes dentro del peronismo, y por medio de sus personaj es
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imaginarios expone l a ideologia que dichos grupos apoyan. S i bien e s cierto que los
argentinas estan conscientes de la existencia de estos bandos, al usar diferentes
personaj es Martinez trata de mostrar por medio de la ficci6n el tipo de individuos que se
esconde tras cada una de estas organizaciones.
El narrador omnisciente en tercera persona indica en las primeras lineas de
cada capitulo el nombre del personaj e cuya historia se enfatiza. Estos relatos no siguen
una secuencia crono16gica y, de hecho, las retrospecciones temporales abundan. La
fragmentaci6n en el desarrollo de las diferentes narraciones requiere de una participaci6n
constante y activa del lector. Ademas, hay contradicciones en la apreciaci6n de la
realidad hist6rica por parte de los diferentes personaj es, lo cual es una demostracion de I o
dificil que resulta discernir entre todas las versiones Ia verdadera historia.
A traves de los personaj es ficcionales, Martinez muestra los planes y expectativas
de Ia izquierda peronista del gobierno del General. S egun Nun Antezana, el dia de la
llegada de Peron, las columnas de montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
"

co p anin los

pri m ero s trescientos metros de la manifestac ion ante la cual el General

pondra fin a su exilio de dieciocho anos, anunciando el nacimiento de la patria socialista"
(6 1 ). Los grupos de la izquierda peronista esperan que Peron establezca un gobierno
similar al de Fidel Castro en Cuba y al de Salvador Allende en Chile con una
preocupacion especial por el aspecto social. La izquierda peronista espera que el
gobierno enfatice Ia justicia social que Evita pregon6 con vehemencia durante el primer
gobierno de Peron. Para lograr este objetivo, sin embargo, estan conscientes que hay
grandes obstaculos. Uno de ellos es Jose Lopez Rega y sus seguidores, quienes cuentan
con el respaldo de Isabel Martinez de Peron. El plan de los montoneros es exigirle al
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General que instaure un gobiemo socialista. Un mensaje que llega a manos de Lopez
Rega indica:
Una columna o dos de Montoneros . . . trama copar el palco cuando el
General llegue a Ezeiza. Tomanin los micr6fonos, exigir{m varias
cabezas (ante todo la suya: a el lo llaman "el bruj o"), humillaran a
Isabel coreando que hubo una sola Evita y que es irremplazable, pero
sobre todo recl amanin que el peronismo se convierta en una revoluci6n
moto perpetuo,

Ia patria socialista. ( 1 00)

E l a l a derechista del peronismo esta representada e n l a novela por la "orden d e los
elegidos"--doce m iembros de una secta formada por Jose Lopez Rega-cuyos
integrantes estan dispuestos a dar la vida por Peron. Por medic de estes personajes
Martinez muestra l a derecha peronista interesada en un tipo de gobiemo autoritario que
restaurc el orden en el pais por medic de la fuerza si es necesario. Uno de los personaj es
principales de esta corriente peroni sta, Arc:ingelo Gobbi, sintetiza las aspiraciones de l a
derecha peronista del gobiemo de Peron con las siguientes palabras:
P ara mi la cosa es volver al ' 5 5 y chau. P atria peronista. Un pueblo,
un jefe. Con el General mandando, en menos de un afio somes de
nuevo Argentina Potencia. Por eso me dan los zurdos tanta bronca.
iA que viene tanta franela con Fidel Castro y Salvador Allende? Eso
del socialismo ira con los subdesarrol lados muertos de hambre, no con
nosotros que comemos came todos los dfas . . . Este pais se arregla con
mane dura. Horcas. Una hoguera en el medic y que arda todo el
zurdaje. Limpieza. Purificacion . . . El dia que se lance a colgar el
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pueblo, yo estare del lado d e los que cuelgan. Eso. A l o s arnigos,
todo. A los enemigos, ni justicia. (245)
Segun estas palabras, la derecha ve en Peron al lider militar, y espera que purgue de sus
filas el ala izquierdista del peronismo. De ninguna manera estan dispuestos a aceptar un
nuevo tipo de sociedad en Argentina como pretende la izquierda.
Martinez muestra el caracter violento y represivo de la derecha peronista en varias
oportunidades. Jose Lopez Rega le indica al comisario David Almiron que la unica
cualidad de Arcangelo Gobbi para formar parte del grupo de "los elegidos" es que no
tiene piedad, y agrega: "Necesitarnos hombres sin piedad" ( 1 43 ) . Presumiblemente este
grupo ayudara durante el gobiemo de Peron a neutralizar a la izquierda peronista, y por
esa razon necesitan hombres crueles e incondicionales para llevar a cabo sus acciones de
persecucion y tortura.
Jose Lopez Rega surge como la figura mas representativa del bando derechista,
acusando a cualquiera que se identifique con la izquierda. En este sentido, Lopez
den uncia de izquierdista al presidente Hector Camp ora, sefialando: "Y a se lo han dicho
varios al General: que a Campara le fascina el modelo cubano. Que quisiera fundar el
castro-peronismo" (1 0 1 ). Desde el avi on Lopez Rega dirige las operaciones
"antisubersivas" en tierra en las inmediaciones del aeropuesto de Ezeiza. Jose Lopez
Rega sostiene, "Hay que soltar. . . a todos los perros contra las columnas sospechosas"
( 1 0 1 ). Lo que Martinez hace en su representacion de la derecha peronista es aludir a la
organizacion de terror que Jose Lopez Rega dirigio, la Triple A, y que en 1 975 le
amenazo a el y a su familia de muerte, por lo cual debio salir de Argentina.
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El punto culminante del relato novelesco lo constituye el choque de los dos
extremes y la masacre ocurrida en Ezeiza. Este hecho es relatado en el primer capitulo
de la novela. Un mensaj e recibido por los pilotos del avion sefiala que un grupo
compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de los montoneros
trataron de romper el cordon de seguridad alrededor del p alco oficial. Pero, "como los
cinturones de seguridad se mantuvieron firrnes, los de las FAR abrieron fuego. Usaron
arrnas de procedencia sovietica, con cafio recortado. Cuando el ataque fue repelido, el
tiroteo se generalizo" (22).
Tras este inforrne que aparece al final del primer capitulo, la accion se detiene
para dar p aso a una retrospecci6n temporal que abarca desde el capitulo dos hasta el
capitulo diecinueve en los que se relatan las historias de los diversos personaj es. La
accion hacia el futuro es retomada en el capitulo veinte (3 45), el ultimo de Ia novela,
donde se relata el desenlace de la masacre en el aeropuerto de Ezeiza. La novela
concluye forrnalmente con un epilogo que describe Ia muerte de P eron en julio de 1 974.
Finalmente, Martinez incluye una secci6n de "Reconocimientos" en el que agradece a
todos los que le ayudaron de alguna manera a crear su obra.
Ademas de la masacre ocurrida en el aeropuerto de Ezeiza, el relato novelesco
sirve de enlace y explicacion de los otros discursos que aparecen en la novela como
textos independientes. En el capitulo cuatro, "Principio de l as memorias," la trama de la
novela se desvia de los preparatives del retorno cuando el narrador sostiene que Peron
. . . debe negarse a dorrnir como ha sucedido ya en los ultimos
quince dias. Esta corrigiendo sus Memorias. 0 mej or dicho, va
colocandose a si mismo en las Memorias que le ha escrito Lopez: el
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General l leva meses viendolo en el arduo trabajo de transcribir casettes
y enredar documentos.

(48)

Con estas palabras el narrador omnisciente introduce el tema de Ia (auto)biografia de
Peron y explica que se trata de un relato en conjunto del General y su secretario Jose
Lopez Rega. Si bien es cierto que el arreglo form.1l esta a cargo de Jose Lopez Rega, Ia
informacion de base es provista por Peron. Sobre el proposito de Ia autobiografia, el
narrador afirma: " . . . las Memorias le serviran para que se adoctrine al vulgo con el
ej emplo" ( 48). Esta afirmacion sugiere que Ia autobiografia presentara a un personaj e
ej emplar y digno de imitar.
La narracion autobiografica es Ia mas cuestionada dentro de Ia novela. Por medio
del relato novelesco Martinez imagina los pormenores que llevaron a Ia creacion de las
memorias del General. Martinez muestra que las memorias tienen como obj eto dejar una
imagen perfeccionada de Peron en Ia historia. Uno de los primos del General, Julio
Peron, muestra Ia tendencia de Peron de mejorar y dignificar su pasado. El primo Julio
sostiene: "Juan es asi con todo. No habla de la chacra de su padre sino de la estanci a, y
. . que su mama era bisnieta de los conquistadores cuando todos en I a familia sabiamos
.

que era hij a de un indio conquistado . . . " (42). Aunque estos y otros ejemplos parecen
triviales, lo importante radica en que Ia informacion mejorada sobre Peron se ha replicado
como verdadera en las biografias oficiales. El primo Julio al mirar las fotografias de un
viejo album comenta: "Pero me revienta, Juan que sigas insistiendo en presentarte como
ex alumno del Intemacional de Olivos y no del Politecnico de Cangallo, y que el error se
multiplique ahora en todas tus biografias" (42, 43).
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La narracion novelesca interrumpe e l relato autobiogratico p ara explicarlo

y

cuestionarlo en multiples ocasiones. En una de estas oportunidades cuando en Ia
autobiografia se afirma que el abuelo de Peron fue un senador nacional, el relato
novelesco por medio del narrador comenta: "Mas de un historiador ha querido corregir
aquellos datos cuando el General autorizo a que los publicara en la revista Panorama.
Que el abuelo fue diputado provincial en 1 868 y no senador nacional" (50). De esta
manera el discurso novelesco contradice la exactitud del relato autobiografico. En otra
ocasion, cuando Peron relee parte de lo que Lopez Rega ha escrito, piensa que su
secretario "Ha interpretado Ia historia verdadera: la que debio suceder, Ia que sin duda
prevaleceni" (55). Este p ensamiento muestra a Peron consciente de que la historia es una
composicion literaria y que la persona que la escribe puede hacer prevalecer su punto de
vista e instalarla como verdad perm anentemente. De esta manera, Ia historia de Peron
puede acentuar ci ertos aspectos, como "los trazos viriles en el retrato de su padre y los
femeniles en el de su madre . . . " (53), o suprimir aquellos que no mejoran l a imagen del
General. En tal sentido, el narrador sefiala: "Todo estaba en orden, entonces. Lopez
habia podido limpiar de las Memorias el manchon de primos y tias que las empafiaban. "
(58)
Aunque la informacion de l a autobiografia presentada en l a novela proviene
esencialmente del documento facilitado por Peron a Tomas Eloy Martinez en marzo de
1 970, no se trata de una copia identica de dicho documento. M artinez, en muchas
instancias, deforma y exagera el documento original para subrayar los aspectos que Peron
desea enfatizar en tomo a su persona. El texto esta escrito en primera persona y sigue
una secuencia cronologica. El mencionado texto aparece en form a fragmentada desde el
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capitulo cuatro hasta e l diecisiete y s e diferencia d e los otros discursos por estar escrito
en letras bastardillas. Lo que queda claramente establecido es la subjetividad del discurso
autobiografico y el hecho de basarse en los recuerdos del General.
El discurso novelesco tambien sirve de eslabon para unir al discurso periodistico
que al igual que la autobiografia se inserta en la novela. En el capitulo tres, "Las fotos de
los testigos," la novela explica como surge la idea de un articulo periodistico diferente
sabre la vida del General, basado en el testimonio de familiares y amigos de su infancia.
El tema del articulo periodistico es aludido en el capitulo cinco, "Las contramemorias,"
en el que se relata la marcha de los grupos de izquierda hacia el aeropuerto. El personaj e
Nun Antezana se detiene en u n kiosco para comprar I a edicion especial d e l a revista
Horizonte que contiene el articulo sabre la vida de Peron. Este articulo difiere mucho de
las versiones mitificadas de las otras revistas, y especialmente de la autobiografia. Nun
reacciona sorprendido ante esta version que representa a Peron como un ser humano mas,
comentando : "Alguien ha vista de verdad a este P eron que desconozco . . . " (69). Aunque
los integrantes del grupo de peronistas de izquierda se enteran del contenido del articulo,
el narrador cementa que despues de echar un vistazo a Ia revista " . . . desoyen las voces de
los testigos que van corroyendo el mito de Peron" (72). Martinez subraya el hecho de
que los peronistas de todos los bandos apoyan el mito que se ha formado en tomo al
General y no quieren aceptar Ia realidad.
En Ia seccion de "Reconocimientos," Martinez agradece a " . . . los Siete Testigos
que me abrieron sus caj as de papeles y toleraron con benevolencia mis interrogatories"
(36 1 ). B asado en su entrevista con estas personas, el autor escribe el articulo que sirve
como contrapartida de las memorias de Peron y Lopez Rega. El novelista crea el
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personaj e d e l periodista Emiliano Zamora p ara introducir en la novela e l articulo basado
en l as perspectivas de estos "testigos".
El discurso novelesco tambien se convierte en un espacio en que Tomas Eloy
Martinez puede expresar sus propias vivencias en tomo al general Peron. Su personaj e
Emiliano Zamora, le entrevista en s u calidad de periodista que ha estado en contacto con
el General. De esta manera, Martinez se convierte en un personaj e de su propia novela.
El testimonio de Martinez aparece en el capitulo catorce titulado "Primera persona". En
l a primera oracion del capitulo el escritor confiesa: "He contado muchas veces esta
historia, p ero nunca en primera persona, Z amora" (259). Todo el capitulo es un
monologo en el que Martinez habla y Zamora escucha. El narrador omnisciente en
tercera p ersona interrumpe la narracion en una sola ocasion para decir que es mas de l a
una de I a tarde y que e s e l 2 0 d e junio de 1 973 .

escritor revela el proposito de su

testimonio diciendo: "Por una vez voy a ser el personaj e principal de mi vida . . . Quiero
contar lo no escrito, limpiarme de lo no contado, desarmarme de l a historia para poder
armarme al fin con Ia verdad" (260). Como periodista y ensayista, Martinez ha escrito
sobre el tema de Peron, p ero siempre con los limites impuestos por dichos generos
l iterarios. En esta oportunidad el escritor muestra la ventaj a de representarse a si mismo
sin tener que suj etarse a ninguna modalidad definida.
En este mismo capitulo, Martinez se refiere al periodismo como un genero
imperfecto de representacion de Ia historia. El escritor afirma: "El periodi smo es una
profesi6n maldita. Se vive a traves de, se siente con, se escribe para. Como los actores :
representando ayer a un guapo del novecientos y anteayer a Peron. Punto y aparte"
(260). Miis que nada, Martinez critica los limites en que se encuadra el discurso
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periodistico. Menciona que el periodista crea su relato a traves de versiones de otras
personas, distanciandose a si mismo, y teniendo siempre en cuenta el destinatario de su
composicion. Es decir, el discurso periodistico limita al escritor especular sobre lo que el
piensa o percibe como realidad.
El discurso novelesco provee un contexte que f ermite integrar el diario de vida de
la sefiora Mercedes Villada, viuda del general Eduardo Lonardi . De acuerdo con lo
afirmado en la seccion de "Reconocimientos," la viuda del general Lonardi le permitio a
Tomas Eloy Martinez copiar dicho diario. En el relato ficcional es el periodista Emiliano
Zamora quien visita a la viuda de Lonardi para intercambiar informacion. Al dicho
intercambio alude el titulo del capitulo dace, "Cambalache" (225). La viuda del general
Lonardi es caracterizada como una muj er que desconfia de los historiadores debido a
como se ha contado la historia. Este personaj e llega a decirle a Zamora: "Tantos
periodistas han contado casas que no sucedieron, tantos han armado y desarmado la
historia con mala fe, que ya no se . . . Es dificil creer que usted sera distinto" (227) .
Gradualmente la viuda cede y le da al periodista una copia de su di ario, el cual es
reproducido parcialmente en el mismo capitulo.
Ademas de recrear por medio de la fi c cion el dia del retorno de Peron a la
Argentina, el discurso novelesco explica los procesos de creacion de los otros discursos
representados en la novela. La novela da coherencia y unidad a los otros relatos
explicando su relevancia dentro de la obra. En este sentido, la ficcion tiene la ventaj a
sabre los otros discursos d e poder abarcar dentro de s i a otros tipos d e representaci6n
historic a.
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La estructura de I a novela desde los diferentes discursos y puntos d e vi sta de sus
personaj es tiene como punto central el dia del regreso de Peron. Es decir, todas las
historias convergen en dicho momento culminante. Martinez, simbolicamente, apunta a
este momento como el inicio de la desi lusi6n de los argentinos. La ocasion, en vez de
convertirse en el inicio de una nueva etapa, se toma en una tragedia causada por las
divi siones dentro del peronismo.
En Santa Evita la transgresi6n de discursos ocurre de un modo mas natural y
fluido que en La novela de Peron. Los diferentes discursos que se integran en I a novela,
con excepci on del testimonio de Martinez, no son textos independientes, sino que fom1an
parte de Ia trama general de la obra. Los mas destacados en I a novela aparte del
novelesco son: el guion cinematogratico, I a critic a literaria de otras obras sobre Evita, e l
testimonio d e l peluquero de Evita, Julio Alcaraz, y e l testimonio del mi smo autor, Tomas
Eloy Martinez.
El di scurso novelesco es presentado por un narrador en tercera persona. En e l
mencionado d iscurso se presentan d o s relatos paralelos: el de I a v i d a d e Evita, por un
lado, y el de su post-vida, por el otro. Estas narraciones comienzan con Ia muerte de Ia
Primera Dam a argentina, ocurrida e l "veintiseis de j ul io de mil novecientos cincuenta y
dos" ( 1 6). Ademas de estos dos relatos, cabe mencionar los comentarios y anecdotas del
autor-narrador como otra p arte del discurso novelesco. Todas estas n arraci ones se
yuxtaponen a traves de toda la novel a, y a traves de estas Martinez revisa Ia historia de
Evita para descubrir quien fue ella realmente y reflexionar sobre su i mportancia en Ia
memori a de los argentinos.
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El relato sobre la vida de Evita se presenta en forma interrumpida y con saltos
retrospectivos que tratan las etapas principales de la Primera Dama, como esposa del
general Peron, su gestion en la politica, su juventud en la ciudad de Buenos Aires, y su
infancia en Los Toldos. Los aspectos que se tratan sobre la vida de Evita permiten
retratar al personaje historico en cuanto a sus preocupaciones sociales y a su
personalidad. Martinez representa a Evita poco antes de morir, rogimdole a Peron
alinearse con los pobres y no con los militares. Evita declara, "Todos estos que andan
por aqui lamiendote los zapatos te van a dar vuelta la cara un dia. Pero los pobres no,
Juan. Son los unicos que saben ser fieles" ( 1 4) . En esta declaracion el personaj e de Evita
dej a en claro su identificacion con la clase obrera. Asimismo, apunta con el dedo a uno
de los grupos que ella considero como una amenaza para la continuidad del pewnismo en
el poder. Otra de las preocupaciones antes de su muerte es que quiere ser recordada por
los pobres. Eva dice: "Lo que no quiero es que la gente me olvide, Juan. No dej es que
me olviden" ( 1 5). Evita tiene la certeza que va a morir, pero tambien sabe que puede
permanecer en la memoria de los argentinas si no la olvidan.
Martinez representa algunos pasaj es de la vida de Evita durante los dias de su
enfermedad. Uno de estos es su aparicion en publico el dia del juramenta de Peron como
presidente de Argentina por segunda vez. A pesar de su enfermedad y del consej o de su
marido de guardar cama, la Primera Dama ayudada por calmantes asi ste a dicha
ceremonia. Peron le dice : "Siempre igual, Chinita. Siempre termim1s hacienda lo que te
da la gana" (38). Martinez muestra en esta representacion otra de las caracteristicas
recordadas de Evita, es decir, su determinacion en obtener todo lo que se propone. En
otro recuento durante esta etapa, la Primera Dama conversa con su madre, dofia Juana
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lbarguren sobre su relacion con Peron. Ella sostiene: "A mi Peron me saco de adentro lo
mejor, y s i soy Evita es p or eso" (42). En su afirmacion, la Primera Dama le da todo el
credito a su marido por l o que ha llegado a ser. Otra de las caracteristicas por las que se
recuerda a Evita es su lealtad total a Peron como lider politico a qui en apoyo con
vehemencia. Pero tambi en Martinez muestra la relacion amorosa de p arej a de los Peron .
Las citas de las cartas de Evita a Peron dej an al descubierto un amor intense que le
profes6 al General durante su vida.
En otra secci6n de la novela, Martinez representa la Primera Dama en su gesti6n
social. En uno de los pasajes de esta etapa, Martinez describe el enc uentro que tuvo Jose
Nemesio Astorga, alias el Chino. Este hombre habia ido a proyectar unas peliculas en la
residencia presidencial. Antes de que las peliculas terminaran, Evita se present6 en la
c abina donde estaba Astorga, encendio l a luz y l e pregunto, "l,Sos peronista vos? No te
veo e l escudo de Peron en la solapa. . . A lo mej or no sos peroni sta . . . Hay que acabar
con todos los que no son peronistas" (22 1 ). Mas adelante y en circunstancias aun mas
adversas, Astorga se encuentra con Evita en un hospital con su esposa accidentada. En
esta ocasion, sin embargo, Astorga lleva el escudo de Peron en la solap a y recibe
beneficios de parte de la Primera Dama. Martinez dej a entrever el caracter sectario e
intolerante de Evita cuando se trata de politica, y l a manera en que util iza l a asistencia
social para ayudar solamente a los seguidores de Peron.
En esta misma seccion se hace notar el caracter imponente de la Prim era D ama.
Por un lado, Evita podia mostrarse comprensiva y bondadosa con sus segui dores, pero
tambien podia estallar en una furia sin control cuando alguna situaci6n Ia irri taba. El
autor-narrador muestra como en una ocasi6n "Evita en persona acariciaba l as manos de
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una parej a de campesinos, acercaba el oido a sus voces temblorosas y de vez en cuando
echaba la cabeza hacia atnis como si buscara las palabras inolvidables que habian ido a
buscas esas personas tan simples" (225). Pero en otro momento, ante la quej a de una
muj er que reclamaba que un empleado de la fundacion le habia quitado la casa que Evita
le habia regalado, la Primera Dama manda buscar al emple::cdo y lo encara en frente de
todos. Despues de quitarle la casa que la fundacion le habia regalado a el y a su familia,
le dice: "Te vas a la mierda, de donde nunca tendrias que haber salido" (226). La (mica
palabra que vale es la de Evita y ella usa el poder a su propia discrecion y sin responderle
a nadie. El canicter autoritario es una caracteristica por la que se le recuerda a Evita.
Mucho mas adelante en la novela, Martinez se ocupa en tratar de esclarecer la
forma en que Evita llego a Buenos Aires, en 1 934, a los quince afios de edad. La version
del autor-narrador esta basada en una entrevista a Mario Pugliese Carifio a quien
menciona en la seccion de "Reconocimientos" (393). Segun Carifio, en julio de 1 934,
Agustin Magaldi estaba visitando Chivilcoy y Junin y que dicho cantante fue a comer a la
pension de dofia Juana Ibarguren. Durante el almuerzo Magaldi dominaba la
conversacion de la mesa, pero al final solo hablaba con Evita. En dicha conversacion
Evita declaro: "Magaldi es el mejor cantor que hay. Yo tambien voy a ser la mejor
actriz" (3 1 4) . Dos aspectos que sobresalen en este relato son el magnetismo de la
personalidad de Evita y su determinacion para lograr sus metas. Pero lo que resulta
controversial es que Evita l lega a un acuerdo para irse con Magaldi a Buenos Aires y a
traves de los contactos del cantante logra conseguir un trabajo en la radio. Y a instalada
en Buenos Aires, el autor-narrador sostiene que Magaldi, "Pasaba la mafiana y parte de
la tarde en la pension de la avenida Callao donde vivia Evita. Alli compuso sus mas
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hermosas canciones de amor. . . " (3 1 8) . Su relacion dudosa con Magaldi

y

su convivencia

con Peron antes de casarse fueron aspectos de su vida utilizados por sus detractores para
atacarla y calificarla de "trepadora," calificativo utilizado p ara sugerir que Evita habia
uti lizado sus relaciones para conseguir sus fines.
La ultima p arte del rel ata de la vida de Evita trata sobre su nacimiento

y nifiez

en

Los Toldos. Martinez pone en boca de do:fia Juana Ibarguren el relato de esta etapa en Ia
vida de su hij a. El personaj e comienza diciendo: "Desde que Evita vino al mundo sufri
mucho" (366). El sufrimiento que describe dofia Juana es debido al distanci amiento de
su p areja, Juan Duarte, despues del nacimiento de su ultima hija, Evita. Juan Duarte no
estaba c asado con dofia Juana pero tuvo con ella cinco hijos. Con su familia legitima,
Duarte tuvo tres hij as. De todos sus hijos, Evita fue Ia (mica que Duarte se nego a
reconocer. De hecho, Duarte vio a Evita muy pocas veces en el resto de su vida que "si
se le hubiera cruzado en el medio del campo no Ia habrfa reconocido" (367). Un hecho
que Martinez hace resaltar es el funeral de Juan Duarte al que dofia Juana y sus hijos
asisten pero al que no son bien recibidos. Dofia Juana es confrontada p or Ia familia
legitima, p ero finalmente logra que sus hijos se despidan de su padre biologico. De su
padre Evita recibi6 rechazo, ilegitimidad y humillaci6n. En contraste, se puede notar l a
importancia que Peron tuvo p ara Evita por aceptarla, legitimarla y elevarla a lo mas alto
que podia I legar una mujer argentina.
Los comentarios del autor-narrador aparecen como parte del discurso novelesco
que ayudan a explicar aspectos sobre Ia vida de Evita. El c apitulo ocho, "Una mujer
alcanza su eternidad", es un buen ej emplo de estas intervenciones. En este capitulo el
autor-narrador enumera las razones que hicieron que Evita se convirtiera en un mito
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popular. El narrador subraya el hecho que en menos de cuatro afios Evita surgio del
anonimato para instalarse como " . . . Benefectora de los Humildes y Jefa Espiritual de la
Nacion" ( 1 83). Su muerte prematura, a los treinta y tres afi.os, y el sentido de tragedia
nacional que se experimento en Argentina, colocan a Evita a la par de los otros mitos
com) Gardel y el Che Guevara. Asimismo, se sefiala que su compromiso con la causa de
los pobres, la llevo a tener una alta popularidad entre dicho segmento social. Tambien la
relacion de pareja con Peron, especialmente su total devocion a su marido, es sefialada
por el narrador como otra razon para haber alcanzado el nivel de mito popular. Estas
explicaciones sobre la popularidad de Evita son positivas; sin embargo, hay otras que
resultan controversiales. En este sentido, el autor-narrador sostiene: "Los ayudantes de
Evita dejaban caer fajos de dinero cuando ella pasaba por las poblaciones" ( 1 93).
Tambien se afirma que Evita tomaba billetes, los besaba y arrojaba al aire. La
popularidad de Evita parece haber sido ayudada por incentivos economicos que la
Primera Dama podia dar a sus seguidores. El narrador, sin embargo, sefiala que muchos
peronistas conservaron billetes y otros objetos tocados o besados por Evita como
recuerdo para su veneracion ( 1 94). La intervencion del narrador sirve para explicar como
Evita se convierte de una mujer comun y corriente en un mito.
Como se ha dicho, esta historia de la post-vida de Evita comienza con la narracion
de los ultimos dias de su muerte, el embalsamamiento de su cuerpo y el secuestro de su
cadaver por parte de los militares tras el derrocamiento de Peron en 1 95 5 . La custodia y
ocultamiento del cuerpo de Evita por el coronel Carlos Eugenio de Moori Koenig, los
oscuros instintos y sentimientos que el cadaver despierta en el militar, y el poder malefico
en contra de los que perturban la paz de dicho cuerpo es la trama principal, la cual sigue
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un orden cronol6gico. Desde el principia de Ia novela se pone de rel i ev e I a importancia
simb6lica del cuerpo de Evita para l a clase obrera de Argentina. Tres afios despues de su
muerte y poco despues del derrocami ento de Peron, el gobierno militar dec ide que el
coronel Moori Koenig, ex-edecan de la Primera Dama, debe ocultar e l cadaver. E l
vicepresidente de l a republica declara: "Muerta . . . e s a muj er es todavfa mas peligrosa que
cuando estaba viva. El tirano lo sabia y por eso la dej 6 aqui, para que nos enfem1e a
todos"

(25).

El temor a I a fi gura ya miti ficada de Evita en Ia mente de los argentinos,

hace que su cuerpo se convierta en un sfmbolo poderoso que los m i l itares antiperonistas
quieren ocultar. El material inflamable con que su cuerpo esta conservado, tambien es
aludido con un sentido simb6lico: "Muerta, se iba a convertir en un incendio" (47). Evita
es comparada con una bomba incendiaria que puede explotar en contra de sus
adversaries. Tambien, los militares estan conscientes que mientras los peronistas sepan
sobre Ia existencia del c adaver, el mito sobre Evita seguiria creciendo. El doctor Ara,
tambien esta consciente del valor simb61ico de Evita. De hecho, el embalsamador le dice
a dona Juana: "Viva, su hij a no tenia p ar, pero muerta, (.que i mporta? Muerta puede ser
infinita"

(55).

P ara los militares se torna una necesidad imperiosa de ocultar el cuerpo de

Evita. El recorrido de los lugares donde los militares ocultan el cadaver y l o s extrafios
hechos que acontecen a los que esconden el mencionado c adaver es el h i lo que une a la
novela desde el principio hasta el capitulo quince.
El relato de esta historia, sin embargo, es interrumpido por M artinez en varias
oportunidades para dar a conocer el proceso de escritura de su novela. A diferencia de l a
historia principal, estas interrupciones metaficcionales s e dan mayormente por un
narrador en primera persona. El acto de escritura de S anta Evita se convierte en una
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historia paralela que hace posible Ia integracion de otras historias, como el encuentro del
autor-narrador con personajes de Ia vida real (como el encuentro con Ia viuda del coronel
Koenig Maori) y Ia incorporacion de otros tipos de representacion como el testimonio y
el guion cinematognifico.
En una de las primeras intervenciones del autor-narrador . Martinez afirma que
con excepcion de Evita y el coronel Koenig Maori, el ha conocido a todos los personaj es
reales mencionados en su novela (55). Uno de estos personajes es la viuda del Coronel
Koenig Maori. Esta afirmacion le sirve a Martinez como preambulo para integrar la
historia de su encuentro con la viuda del coronel. En la seccion de "Reconocimientos,"
Martinez agradece a Ia viuda y su hija Silvia, quienes hablaron con el escritor una noche
de 1 99 1 (393). En dicho encuentro, el autor-narrador habla con la viuda sabre el cuento
de Rodolfo Walsh, "Esa Mujer". Segun el autor-narrador, el " . . . alude a una muerta que
jamas se nombra, un hombre que busca el cadaver-Walsh-y a un coronel que lo ha
escondido" (56), y un castigo que pesa sabre el coronel del cuento. El autor-narrador
quiere averiguar si 1o re1atado en el cuento se fundamenta en la realidad historica. La
viuda confirma su sospecha afirmando: "-Lo de Walsh no es un cuento . . . Sucedi6"
(57) . Martinez muestra que, a veces, lo que a primera vista parece un relata meramente
ficcional se basa en Ia realidad. El autor confirma su sospecha de que el encuentro entre
Walsh y el Coronel fue un hecho veridico. La viuda conserva las grabaciones de las
conversaciones que avalan la veracidad de dicho encuentro. Asimismo, Ia viuda
confirma el terrible fin de su marido, hecho que atribuye a su participacion en el
ocultamiento del cadaver. Segun Ia viuda, "La culpa Ia tuvo Evita. . . Toda la gente que
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anduvo con el cadaver acabo mal" (59). El coronel Moori Koenig, se habia dado por
complete al alcohol, enloquecio y antes de morir, llamaba a gritos a la muerte (59).
Martinez incluye esta historia paralela en la novela con el fin de mostrar el mito
que se ha creado en torno al cuerpo de Evita en la vida real. De hecho, en sus
investigaciones, el narrador de la novela ha descubierto una serie de coincidencias que
sostienen que aquellos que mudaron el cadaver de Evita sufrieron alguna tragedia. Ante
este descubrimiento, trata de desvincular la figura de Evita de dichas tragedias. Segun el
narrador, la perturbacion de la paz de cualquier muerto tiene consecuencias nefastas :
" . . . los cadaveres [en general] no soportan ser nomades. El de Evita pared a sublevarse
cuando Io movian de un !ado a otro" (6 1 ) . AI tratar de dar una explicacion logica de lo
acontecido a los que perturbaron la paz del cuerpo de Evita, el novelista se afirma en otro
mito que probablemente provenga de Ia creencia popular de los argentinas. El narrador
resiste la creencia del mito del poder malefico del cadaver de Evita, y explica las
tragedias como una suerte de castigo divino contra aquellos que perturban la paz del
eterno descanso, considerado normalmente como un derecho sagrado. En todo caso, Ia
explicacion que Martinez propone es tan discutible como el mito que se ha creado en
torno al cadaver de Evita.
El cruce del discurso de una entrevista considerada como periodistica con e l
discurso novelesco basado e n l a investigacion tiene como fin, por u n lado, mostrar como
se erige el mito de Eva como figura malefica, y por otro lo deconstruye. Si bien es cierto
que Martinez logra mostrar como se construye el mito, no logra deconstruirlo de manera
convincente debido a que su explicacion se fundamenta en otro mito. El entrecruc e de
estos dos discursos, no obstante, muestra que la ficcion muchas veces puede explicar de
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una manera verosimil y razonable que a veces, los mitos tienen origen en hechos del
mundo real que no tienen una explicacion 16gica.
El tema del mito de Eva como figura perversa es tambien abordado por el
naiTador por medio de la critica literaria. Segun el narrador, "El mito se construye por un
lado y la escritura de los hombres, a veces, vuela por otro" ( 1 97). Est a afirmacion
explica que algunos intelectuales utilizaron sus obras para promover el mito de Evita
como un personaj e tenebroso (tal vez con j usta razon), en vista de la persecucion a que
fueron objeto dichos escritores durante el gobiemo peronista. Como contraste a esta
postura, el mito popular que se ha construido alrededor de Evita le ha sido mayormente
favorable. El mito sobre Evita en realidad existe solamente en la cultura popular; en la
cultura culta es una creacion de los escritores. El autor-narrador que pertenece a la
cultura culta va a comentar la forma en que los escritores como Julio Cortazar, Juan
Carlos Onetti y Jorge Luis Borges tratan de crear una imagen negativa de Evita.
En su comentario sobre la novela El examen, el narrador sostiene que para
Cortazar Evita representa " . . . el regreso a la borda, es el instinto antrop6fago de la
especie, es la bestia iletrada . . . " ( 1 97). El narrador ex plica que para algunos intelectuales
era dificil aceptar que una mujer venida de la provincia y sin educacion ocupara una
posicion de poder no reservada para la gente de su estrato social. Segun el narrador, en la
sociedad argentina de mitad del siglo veinte se esperaba de las muj eres de provincia que
se ocuparan de oficios como " . . . bordar, almidonar las camisas, encender el fuego en la
cocina, cebar el mate, baiiar a los chicos . . "( 1 98). Al romper estos moldes sociales
.

establecidos e invadir un terreno del cual son parte los intelectuales, Evita provoca en
ellos una reaccion de maximo rechazo.
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No solo en vida existe el odio mutua entre Evita y la clase dominante sino que
este continua despues de su muerte. El narrador comenta que en el cuento "Ella," Juan
Carlos Onetti "tifio el cadaver de verde, lo hizo desaparecer en un verdor siniestro" ( 1 98).
En el mencionado cuento, Onetti quiere pensar en Evita como un cadaver en
descomposicion que ya no existe y no tiene relevancia en el mundo de los v ivos.
Ironicamente, el cadaver de Evita ha quedado en un estado incorruptible gracias al
embalsamamiento de su cuerpo realizado por el doctor Pedro Ara. En vez de desaparecer
de la vida de los argentinas, de acuerdo con los mismos militares, en su estado actual
Evita se ha convertido en un simbolo poderoso.
Sabre el cuento, "El simulacra," el narrador comenta que Ia intencion de su autor,
Jorge Luis Borges, es parodiar Ia forma en que la gente humilde expresa su dolor par l a
muerte de Evita. El narrador afirrna que el proposito de Borges es " . . . poner en evidencia
la b arbarie del duelo y la falsificacion del dolor a traves de una representacion excesiva"
( 1 99). El hecho de recrear la capilla ardiente con una mufieca de pelo rubio
representando el cadaver de Evita y un hombre de luto representando a Peron no consigue
el efecto de ridiculizar a los seguidores de Evita. Par el contrario, muestra la creatividad
del pueblo de forrnar un espacio en donde pueden expresar su dolor por la perdida de un
ser querido. Segun el narrador, lo que el cuento consigue transmitir es " . . . un homenaje a
la inrnensidad de Evita: en "El simulacra," Evita es la imagen de Dios mujer, la D ios de
todas las mujeres, la Hombre de todos los dioses" ( 1 99). El narrador interpreta esta
forma metaforica de velar a Evita como alga que es comun en el ambito reli giose; esto
es, venerar la imagen de un santo que representa a un fallecido o a Dios.
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Finalmente, el narrador comenta dos obras en que sus escritores, Raul Roque
Damonte (Copi) y Nestor Perlongher, tocan el tema de Evita a traves de su sexualidad.
El primero de ellos en su drama, Eva Peron, muestra a Evita en sus u ltimos y mas criticos
momentos. Todos los actores del mencionado drama (incluyendo al que representa a
Evita) son travestis. En el drama se exageran los rasgos de la personalidad intempestiva
de Evita. AI parecer, la representaci6n de Evita por un travesti pretende mostrar que el
caracter fuerte y violento de la Primera Dama es atipico en una muj er y mas parecido al
de un hombre. Basado en la personalidad dominante de Evita, Copi la representa como
un ser intermedio entre muj er y hombre. Pero lo que aparece como un ataque directo a la
Primera Dama y que Martinez cita directamente, es un mon6logo en que ella declara:
. . . Ya no soy Ia que fui. Hasta mi m uerte tuve que hacerla sola. Todo
me lo permitieron. Jba a las villas m iserias, repartia billetes y les
dejaba todo a los grasitas: mis joyas, el auto, mis vestidos. Volvia
como una loca, toda desn uda en el taxi, sacando el culo par Ia
ventanilla. Como si ya estuviera muerta, como si solo fuera el
recuerdo de una muerta.

( 1 99)

Esta representaci6n puede ser considerada como una parodia de Evita como persona y de
su participaci6n en la acci6n social. Martinez, sin embargo, aclara que esta no es una
representaci6n perfecta porque es una imitaci6n de un personaj e y una esfera social que
Copi desconoce. Segun el narrador, "Copi no tuvo la calle que habia tenido Evita, y en
ese texto se nota" (200). Debido a que Copi perteneci6 siempre a la clase mas adinerada
e influyente de su pais, el narrador sostiene que no le resulta natural. Martinez tambien
indica que en la mencionada obra, Copi le hace decir a Evita: "Soy la Cristo del
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peronismo erotico . . . Cojanme como quieran" (200). S u representacion d e Evita es
irreverente por l as connotaciones sexuales con que se le asocia. Copi distorsiona el
compromi so apasionado de Ia Primera Dama con el pueblo peronista con una entrega de
tipo sexual.
Nestor Perlongher sigue la misma l inea de representaci6n de Evita que Cop i . El
narrador comenta que Perlongher "quiere desesperadamente ser Evita, Ia busca entre los
pliegues del sexo y de Ia muerte . . . " (200). A diferencia de Copi, el narrador aclara que
Perlongher "habl a el mismo lenguaj e de Ia tolderia, de la humillacion y del abismo"
(20 1 ). En su publicacion de cuentos, Evita vive, P erlongher h ace aparecer a Ia Primera
Dama en su mundo de drogas y sexo. No es Ia intenci6n del autor denigrar la figura de
Evita sino de integrarla a su mundo y proponer que se puede continuar viviendo despues
de morir. El narrador explica que Perlongher escribi6 estos cuentos poco despues de
enterarse de que tenia sida y de que " . . . sofiaba con Ia resurreccion" (20 1 ).
Por medio de I a critica literaria de estas dos obras, el narrador reflexiona que I a
pasion sexual no fue en realidad una caracteristica sobresaliente e n Ia vida de Evita. El
narrador apoya su tesis diciendo que "los que conocieron su intimidad pensaban que era
la mujer menos sexual de Ia tierra" (202). Lo que el narrador olvida mencionar, y que
defiende su tesis con mas fuerza, es que I a enfermedad que padecia Evita seguramente I a
imposibilitaba d e sostener relaciones sexuales con normal idad y a(m menos, hallar
satisfaccion en esta actividad humana.
La critica literaria le sirve a Martinez para exponer Ia postura de otros escritores
en relacion a Evita que generalmente ha sido negativa. El novelista deconstruye el mito
creado sobre ella por algunos escritores como un monstruo. No es J a bestia salvaj e como
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lo supone Cortazar, o el cadaver verde de Onetti, ni la promiscua sexual de Copi y
Perlongher. Pero en el proceso de deconstruir el mito malevolo creado por los escritores,
tambien deconstruye el mito popular de Evita como una santa. Martinez rebaj a la imagen
de Evita como simplemente " . . . una muj er autoritaria, violenta, de lenguaj e rispido" (79) .
En el �apitulo cuatro, el narrador interviene nuevamente para introducir otro tipo
de discurso: el testimonio de Julio Alcaraz, peluquero y confidente de Evita. Este
testimonio, o supuesto testimonio, es materi a de controversia. Por un lado, Martinez, en
su seccion de "Reconocimientos," dedica las siguientes palabras de agradecimiento : "A
Julio Alcaraz, por su relato del renunciamiento" (393). Aunque no profundiza en la
naturaleza de Ia informacion que consigue, Martinez admite que ha escuchado una
version sobre el renunciamiento por parte de Julio Alcaraz. Por otro lado, en el articulo
que concede a la Revista Americas, se refiere a esta seccion de Ia novel a. S egun
Martinez, el hecho inexplicable de negarle a Evita la posibilidad de ser candidata a Ia
vicepresidencia le hace reflexionar sobre l as posibles razones de la actitud controversial
de Peron. En el mencionado articulo, Martinez declara: "Ahi es cuando decidi
imaginarme lo que habia ocurrido a traves de Julio Alcaraz, el peluquero que disefi.o su
famoso peinado. Lo que le atribui a ese hombre, lo invente por complete. Es todo falso"
(Bach 20). Esta contradicci6n, entonces, echa una sombra de dudas sobre lo que
representa la informacion proporcionada por A lcaraz y lo que es imaginado por Martinez.
En todo caso, se introduce un testimonio cuyo contenido es cuestionable.
Martinez integra este discurso en forma de monologo, creando una situacion en
que Julio Alcaraz decide revelarle algunas informaciones que ha guardado por muchos
afi.os en secrete. El narrador sostiene que despues de escuchar a Alcaraz, transcribe el
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testimonio. Sabre el documento final dice: "Lo que sigue, mal que me pese es una
reconstrucci6n. 0, si alguien lo quiere, una invenci6n: una realidad que resucita" ( 86).
El narrador se expresa sabre el supuesto testimonio de una manera muy ambigua que lo
situa entre una reconstrucci6n y una invenci6n.
El testimonio es relatado mayonnente en primera persona y es presentado con
letras bastardillas para diferenciarlo del discurso novelesco. El personaj e de la novela,
Julio Alcaraz, describe a la gran multitud exigiendo la proclamaci6n de Evita como
candidata a vicepresidenta. El ambiente de efervecencia popular es contrastado con el
estado fisico de tristeza y soledad de Evita: "En el centro de aquella esplendorosa
algarabia, Evita estaba sola . . . Estaba palida, mas jlaca, con los p6mulos tirantes "

(95).

Lo parad6jico de la descripci6n de Alcaraz es que el dia en que Evita alcanza la cuspide
de su popularidad, es un dia de soledad y frustraci6n.
En la recreaci6n (o invenci6n) del dialogo, Evita le expresa a Julio sus
sentimientos de frustraci6n diciendo: "La politica es una mierda, Julio. Nunca te dan lo
que te corresponde. Si sos una mujer, pear. Te basurean. Y cuando quenis alga de
verdad tenes que ganartelo con los dientes. Me han dejado sola. Cada dia
que pasa estoy mas sola "

(95). El valor de esta recreaci6n es de imaginar a Evita en sus

momentos intimas, evaluando la situaci6n politica que la rodea. Es decir, detras de la
poderosa imagen publica que Evita proyecta, la recreaci6n trata de mostrar la parte
humana y privada del persanaje: sus frustraciones, sentimientas de incomprensi6n y
vulnerabilidad en un momenta crucial de su vida. En el dialogo imaginario con Alcaraz,
Evita expresa su malestar diciendo:
Los unicos que me hablan clara aqui son los grasitas. Con los demos
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temks que usar el diccionario. Los generales se reunen con Peron a
escondidas para pedirle que no me deje ser candidata. ;, Sabes Ia que
le contesta ? Que se metan el cargo en el culo, que yo soy yo y hago Ia
que se me da Ia gana. Pero no hago lo que se me da Ia gana. En esta
h istoria se estti metiendo mucha gente, Julio. Es un nido a e intrigas,
de zancadillas; no te das una idea. Hasta Peron se estti empezando a
cansar. El otro dia lo agarre y le dije: ;, Vas queres que ren uncie?
Yo renuncio. Me miro con expresion ausente y me contesto. Hace lo
que te parezca, Chinita. Lo que te parezca. (96)
La recreaci6n de esta instancia sugiere Ia intromision de los militares en Ia decision de
Peron para impedir la candidatura de Evita. Ellos estan conscientes de que Peron tiene Ia
ultima palabra sobre quien sera su acompafiante de boleta. La tesis de Martinez, en este
caso, es que los militares no quieren que Evita se convierta en Ia segunda autoridad del
pais. Esta tesis, sin embargo, no explica las razones que tienen para oponerse a Ia
candidatura de Evita.
Por medio de la ficcion, Martinez imagina Ia dificil posicion de Peron de tratar de
complacer a su esposa y a sus colegas militares a Ia misma vez. Martinez reconstruye
imagenes de tension dentro de la parej a en relaci6n a este tema. En I a representacion,
Peron se muestra indeciso, y Evita aparece irritada y confundida por las explicaciones
ambiguas de su marido:

Hay que tener cuidado con el partido, me dijo. El partido sos vas, le
conteste. Dejtime que lo piense, Chinita, dijo. A hara estoy ocupado. Es
Ia primera vez que no sabe que hacer. Esta manana tuvimos una
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agarrada. Yo insist£ con e l tema. El se dio cuenta que yo iba a explotar y
trat6 de calmarme. Queda muy mal que te proponga yo, dijo. No hay que
mezclar nunca el gobierno con la fam ilia. Hay que ser delicado con las
form as . . . (97)
Martinez imagina a Peron dandole a Evita vagas excusas por la renuenci a a aceptar su
candidatura. La falta de claridad del General es, segun el autor, la causante de las
acaloradas disputas con su pareja. Esta opinion es basta cierto punto verosimil. Debido a
l a naturaleza de la enfermedad que padece Evita, lo inverosimil es que ella no m encione
ni sospeche nada sobre la gravedad de su salud. S egun la version de Ia novel a, lo unico
que enfurece a Evita es i gnorar la razon verdadera de Peron para no apoyarla, y eso la
hace sentirse traicionada por su marido.
El supuesto relato de Alcaraz es interrumpido temporalmente para i ntroducir un
guion cinematognifico sobre el Cabildo Abierto del Justicialismo . El narrador afirma que
escribio un guion de cine entre 1 972 y 1 973. Su objetivo es "reconstruir Ia historia de Ia
candidatura frustrada con fragmentos de noticieros y procesiones de fotografias'' (98). El
narrador acude a Julio Alcaraz para comprobar la exactitud d e la representacion
c inematografica. Mientras el narrador lee su guion, Alcaraz escucha, comenta y corrige
el relato. E1 proposito de Martinez de incluir este guion en su novela es para revisar la
historia a traves de otro tipo de representacion que integra imagenes visuales autenticas.
Martinez quiere demostrar que lo visual tampoco puede representar la historia completa.
En Ia novela, el guion es presentado a doble columna. En Ia primera columna (del
lado izquierdo) se exp lica lo que Ia pelicula muestra sobre el ambiente reinante durante el
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Cabildo Abierto y los detalles que s e destacan en relaci6n a los lideres del peronismo. A l
principia d e la narraci6n, e n la primera columna, s e describe l o siguiente:
Panonimica de la multitud.
Desde el palco oficial hasta
el obelisco no cabe un alfi
ler. Flamean las banderas.
Las tomas aereas revelan
que hay mi116n y medio de
personas. Basques de carte
les en el centro de la calle.
La luz es aspera, muy con
trastada. Sol tibio, como se
advierte por las ropas de la
gente. . . Un reloj : las cinco
y veinte de la tarde. (99)
El contraste que se presenta en las imagenes entre la multitud y el frio clima, nuevamente
llevan a pensar en Evita. Metaf6ricamente, Evita es la luz y el calor del dia que se va
extinguiendo. Las imagenes muestran detalles de gestos y acciones de los maximos
lideres. En un momenta dado, se describe a Peron y al secretario de la CGT, Jose Espejo,
de la siguiente manera:
En primer plano, la expresi6n
inc6moda del general. El lati
gazo de un tic le alza las
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ceJ as. El secretario general de
I a CGT, de figura redonda,
alga grotesca, toma el microfono . .
.

(1 00)

Las expresiones de tension de los maximos lfderes hacen sospechar que alga anda mal.
Una sefial es que Evita, a quien Ia multitud viene a apoyar, esta ausente del p alco oficial .
Estas imagenes preocupantes, sin embargo, contrastan con e l optimismo y el ambiente
festivo de Ia multitud.
En Ia segunda columna (del lado derecho) se presenta el discurso de los lideres
desde el palco oficial. El primero en hacer uso de la palabra es el secretario general de Ia
CGT, Jose Espejo. Su discurso, sin embargo, es interrumpido por el clamor de la
mu ltitud que corea el nombre de Evita. De hecho, Ia intervencion de Ia multitud se
convierte en Ia voz mas importante del evento. La figura de Peron, queda relegada a un
segundo pl ano.
En su discurso, Evita pide a I a audiencia cuatro dias para pensar y tamar u na
decision sabre su c andidatura a Ia vicepresidencia. Esta peticion tiene una respuesta
negativa por parte de sus seguidores. De ahi en adelante el discurso se transforma en un
dialogo entre Evita y l a multitud. M ientras Evita expl ica,

"Compafieros. Entiendanme.

Yo no renuncio a mi puesto de lucha. Renuncio a los honores " (1 07), el cora col ectivo I a
presiona respondiendo,

"Con-tes-ta-cion! Di-ga-que-si!" ( 1 08). El discurso de Evita

continua en un tira y afloj e con Ia multitud que quiere una respuesta inmediata.
Finalmente, por arden del general Peron, el secretario de Ia CGT debe levantar el acto de
forma inmediata,
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Compaiieros . . . La Senora . . .
La compaiiera Evita nos
pide solo dos horas de espe
ra. Nosotros vamos a que
darnos aqui hasta que noJ
de su resoluci6n. No nos
vamos a mover hasta que
de una respuesta favorable
a los deseos del pueblo tra
bajador.

( 1 1 4)

En el discurso novelesco que se yuxtapone con el guion, se comentan algunos aspectos
rescatados en esa representacion cinematografica. El contenido del documental muestra
la historia oficial que han conocido todos los argentinas sobre el Cabildo Abierto. Pero
como lo sostiene Julio Alcaraz, "La otra [historia] no esta filmada. Esta fuera del cine"
( 1 1 5) . Es decir, el cine muestra solamente la historia que puede cap tar por medio de los
lentes de las camaras. Asimismo, el narrador se refiere a las limitaciones del cine
diciendo : "En el cine no hay historia, no hay memoria. Todo es vida contemporanea,
presente puro . Lo unico verdadero es la conciencia del espectador" ( 1 1 5). Las imagenes
y voces grabadas del Cabildo Abierto solo consiguen mostrar lo inmediato, sin una
perspectiva historica ni un contexto mas amplio para explicar ese presente representado.
Despues de terminar la representacion cinematografica, Martinez crea la situacion
por la cual Julio Alcaraz quiere complementar la informacion del guion con el lado
desconocido de la historia. Es decir, Martinez vuelve al testimonio simulado de Alcaraz.
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Este personaj e comienza su relato diciendo: "AI terminar el Cabildo Abierto, Evita me

pidi6 que Ia acompaiiase a la residencia presidencial" ( 1 1 6). Segun este personaj e,
mientras estaba con Evita, Peron lleg6 y llev6 a su esposa al dormitorio para hablar
privadamente. Desde afuera, Julio Alcaraz puede escuchar Ia acalorada conversacion de
la pareja. Peron le advierte a Evita: "Dentro de un rata, el partido va a proclamar tu

candidatura. La vas a tener que rechazar" ( 1 1 7) . Evita rechaza violentamente la orden
de su marido diciendo, "A mi no me van a presionar los hijos de puta que te han

convencido a vas. No me van a presionar los curas ni los oligarcas ni los milicos de
mierda" ( 1 1 7) . S egun esta recreaci6n, Evita no sabe con certeza cu::ll de sus adversaries
esta influenciando a Peron en su contra. De hecho, en el altercado, Evita le pide una
explicaci6n clara a su marido: "-Quiero saber par que. Explicamelo y me quedo

tranquila" ( 1 1 7) . Peron elude la respuesta y la frustraci6n de Evita llega a su punto
limite insultando a su marido por no apoyarla:

--Sos un hijo de puta-la oi estallar--. Sos el pear de todos. Yo no
queria esa candidatura. Por mi, te Ia podias meter par el culo. Pero
llegue hasta aqui yfue porque vos quisiste. Me trajiste a! baile, tno?
A hara bailo. Manana a primera hora hablo par Ia radio y acepto.
Nadie me va a parar. ( 1 1 7)
Aunque Martinez crea la situaci6n de un altercado como preambulo de una revelacion
drarmitica, es poco probable que Evita en la realidad no estuviera al tanto de 1o que le
acontecia p or ser la esposa del General y por Ia astucia que siempre Ia caracteriz6. Pero
en Ia situaci6n imaginada por Martinez, Peron se ve obligado a revelarle a Evita la raz6n
de su oposici6n a la candidatura de vicepresidenta. El personaj e de Alcaraz sostiene:
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Por un instante, hubo silencio. Senti las respiraciones agitadas de los
dos y tuve m iedo de que tambien se oyera Ia mia. Entonces, el h ab/6.
Separ6 las silabas, una por una, y las deja caer:
--Tenes dm cer-dijo--. Estas m uriendote de cancer y eso no tiene
remedio.
Nunca voy a olvidar el llanto volcanico que se remont6 en la
oscuridad en Ia que yo me ocultaba. Era un llanto de llamas
verdaderas, de panico, de soledad, de amor perdido.
Evita grit6:
--iMierda, mierda!
Oi correr a las m ucamas y me marche, sonambulo, de Ia casa. ( 1 1 8)

El supuesto testimonio de Alcaraz sirve para dar una posible explicacion a un hecho que
la historia no ha podido esclarecer satisfactoriamente. Pero esta posibilidad abre otros
interrogantes que han quedado sin una clara respuesta, como, por ejemplo, (,fue en
realidad Ia condici6n fisica Ia (mica raz6n de Peron para negar a Evita su ansi ada
candidatura? Es razonable pensar que la aceptaci6n de su candidatura hubiera sido un
ultimo homenaj e y agradecimiento por una labor bien hecha. Por otro lado, si como se
supone en el testimonio sirnulado de Alcaraz, que los militares y la Iglesia Catolica se
oponian a su candidatura, (.cuales eran las razones de su oposicion?
Por media del testimonio simulado, Martinez representa un tipo de gobiemo en
que todo el poder y la informacion estan centralizados en la figura del general Peron.
Aunque se trata de un gobiemo democratico, Peron no puede alej arse de la estructura
j erarquica de la institucion militar. Peron recibe la informacion sabre las reacciones de
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los diferentes sectores de la sociedad como los militares, la iglesia, la oligarquia y la clase
obrera. En esta representacion se llega al extreme de mostrar que ni su esposa tiene
acceso a toda la informacion. Las palabras de Evita en contra de los militares y los curas
parecen ser un intento por adivinar de donde provienen los ataques en su contra. La
realidad de Argentina es como un gran rompecabezas, y P�ron es el unico con todos los
pedazos para armarlo.
La yuxtaposici6n de los diversos discursos como el testimonio simulado de
Alcaraz, el cinematografico y la misma novela, tiene como proposito mostrar que la
realidad tiene diferentes facetas y que muchos aspectos no quedan documentados para la
historia. Por medio del testimonio simulado de Alcaraz, Martinez muestra que hay una
parte intima que esconde mucha informacion y que esta fuera del alcance de los relates
de la historia. Es justamente la accion privada de Peron e inexplicada por la historia lo
que Martinez aprovecha para sugerir una posibilidad creible de la frustrada nominaci6n
de Evita. Por otro lado, el guion cinematografico representa el lado publico y conocido
de Peron y Evita. Aunque las imagenes son autenticas, solo ayudan a revivir los hechos
sin esclarecer las razones de Peron de negar a los "descamisados" la nominacion de Evita
como candidata a la vicepresidencia. Aunque nunca se podra saber toda la verdad, el
testimonio simulado de Alcaraz sirve de hipotesis que ayuda a reflexionar en las muchas
razones que pudieron ser responsables de tan rotunda fracaso.
El ultimo capitulo se convierte en un espacio en el que Martinez da su propio
testimonio sobre los hechos que le llevaron a escribir su novela. Esta narracion se da en
primera persona y la accion toma Iugar a fines de junio de 1 989. El narrador cuenta que
un dia viemes, cerca de la medianoche, recibio una llamada telefonica de parte de los
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militares que afios atnis se habian hecho cargo del cadaver de Evita. Estos militares
estaban reunidos en un restaurante y, segun uno de ellos, le querian aclarar algunos
detalles imprecisos aparecidos en La novela de Peron. Como uno de los tantos
intelectuales que fueron p erseguidos por la dictadura militar, Martinez tuvo sus dudas
para asistir a la cita a la que le invitaban esa noche, pero termino por acceder, porq �.; e
como el mismo l o explica: "Permitir que una historia como esa m e pasara de largo era un
acto de alta traicion contra mi conciencia" (387) . En dicho encuentro, uno de los
militares, Carlo Maggi, corrige la informacion dada por Martinez de que Evita habia sido
llevada por Moori Koenig a Bonn, y tambien niega que el rumor sobre las supuestas
copias del cadaver sea cierto. El coronel Tulio Corominas afirma: "Hubo solo un
cuerpo. Lo enterro el capitan Galarza en Mi lan, y desde entonces estuvo ahi basta que yo
lo recupere" (3 89). De hecho, el coronel Corominas retorno el cadaver de Evita a Peron
en Madrid.
Lo mas importante del testimonio de Martinez es que el encuentro con los
militares le estimula a reflexionar sobre quien fue en realidad Evita. En su conversacion
con Martinez, el coronel que le habia llamado por telefono decl aro que un presidente de
la republica habia dicho: "Ese cadaver somos todos nosotros. Es el pais" (387). De
acuerdo con esta afirrnacion, si el cadaver metaforicamente representa al pais en general,
la necesidad de conocer a Evita adquiere una importancia de autoconocimiento e
identidad para los argentinas. Martinez confiesa: "Hubo un momenta en que me dij e : Si
no la escribo, voy a asfixiarrne . S i no trato de conocerla escribiendola, j amas voy a
conocerrne yo" (390). La escritura viene a ser un modo de liberacion de esta obsesion de
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Martinez, y uno de los caminos que llevan al conocimiento de Evita, y tambien de la
historia de los argentinas.
Hacia e l final d e su testimonio, en e l ultimo capitulo d e I a novela, Martinez
escribe las siguientes palabras: "AI despertar de un desmayo que duro mas de tres dfas,
Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir" (39 1 ) . Estas palabras son tambien las
primeras de Ia novela. Es asi que la obra adquiere una estructura circular en que el
principia y el final se juntan. Asimismo, en el ultimo parrafo de la novela Martinez
muestra que no sigue una secuencia cronologica cuando afirma: "No se en que punto del
relata estoy. Creo que en el media. Sigo, desde hace mucho, en el medio. Ahora tengo
que escribir otra vez" (3 9 1 )

.

En conclusion, Ia transgresion de los limites de la novela hacia otros tipos de
discursos en las dos obras analizadas en esta disertacion permite (re)evaluar a Peron y a
Evita desde multiples perspectivas. En La novela de Peron, Ia (auto)biografia de Peron
Lopez Rega muestra al General en su intencion de crear un mito sabre su persona, y
quedar en Ia historia oficial como un personaje ejemplar y heroico. El dialogo que se
produce entre la autobiografia (citada en partes literalmente), la novela misma
(imaginando el proceso de la produccion del citado documento) y las "contramemorias"
(producida en base a entrevistas periodisticas a los amigos de infancia de Peron), ayuda a
desmitificar la figura del General. El discurso de la novela como el del articulo
periodistico desmienten el relata de la autobiografia. Es asi como surge en la novela la
imagen de Peron como un hombre ya anciano y desgastado, pero que no ha perdido la
astucia que s iempre lo caracterizo. Por media de Ia autobiografia se descubre que el ideal
de Peron para gobernar a la Argentina fue Ia mana ferrea de un militar (292). Asimismo,
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la autobiografia dej a entrever la admiracion de Peron por el liderazo carismatico de
Mussolini en Italia (252). De las expresiones favorables de Peron hacia Mussolini se
presume que fue el modelo imitado por el General para gobernar a la Argentina. Pero lo
que salta a la vista es la falta de escrupulos de Peron para cambiar los datos reales y
mejorar su sitial en la histori.L Finalmente, al revelarse esta informacion en los
entrecruces discursivos, lleva a cuestionar el lugar privilegiado en el que la historia
oficial ha colocado a Peron.
Algo similar ocurre en los diferentes discursos presentados en Santa Evita. Por
medio del discurso novelesco Martinez revisa la vida de Evita para dar un perfil de su
personalidad. Algunas de sus caracteristicas, como la tenacidad, el valor y el carisma
para hacer frente a sus limitaciones sociales son admirables. Asimismo, su identificacion
con los pobres en quienes ve reflej ada la historia de su pasado de humillacion merece ser
mencionada. Pero llevados al terreno de la politica, algunos de sus metodos para alcanzar
la adhesion del pueblo al peronismo resultan demagogicos. Martinez muestra que Evita
en algunos casos utilizo la ayuda social como moneda de cambio por la lealtad del pueblo
a Peron. Su estilo autoritario y sectarista excluyo a los que no eran militantes peronistas.
Tambien en los comentarios del narrador se sefiala el uso del dinero como manera de
atraer la atencion de los pobres al peronismo. Si se toma en cuenta que se utilizaban
fondos publicos en estas campafias del peronismo, se puede afirmar que hubo un mal uso
de los recursos del pais. Pero el mito de Evita se debe en parte a la llamada "justicia
social" implementada por la Primera Dama. Sin este programa, di ficilmente Evita
hubiera alcanzado la notoriedad que logro en su momento, a pesar de que lo utilizo
muchas veces para manipular al pueblo. Lo que Martinez olvido enumerar como una de
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l as razones de I a creacion del mito de Evi ta, fue el uso efectivo de los medi os de
comuni cacion utilizados para Ia propaganda del peronismo.
E l discurso novelesco sobre I a post-vida d e Evita realza I a importancia del
cadaver de Ia Primera Dama como un simbolo del pueblo argentino . Martinez
desmitifica el supuesto poder malefico del cadaver de Evita de los que perturban l a paz
del cadaver. Lo que resulta mas importante, sin embargo, es la accion macabra de los
militares de secuestrar el cuerpo de Evita y de vej arlo, en un intento de borrar todo
vestigio del peronismo. En un nivel simbol ico, lo que le acontece a Evita es lo mismo
que l e ocurre al pueblo argentino durante el regimen militar. La paz de Argentina es
p erturbada y Ia di gnidad de su pueblo es pisoteada. Es por eso que al final de la novela se
afirma que uno de los presidentes dij o : "Ese cadaver somos todos nosotros. Es el pais"

(3 8 7) .
E l gui on cinematografico revela claramente e l tipo d e l iderazgo demagogico del
General Peron. Aunque el mismo Peron dice que el hace lo que el pueblo dice, en
realidad ocurre todo lo contrario; es el pueb l o que se somete a la voluntad de su
liderazgo absoluto. Las pal abras iniciales de Jose G. Espej o aclaran emil es J a cadena de
comando del peronismo: "Mi general, . . . he aquf reunido al pueblo de la p atri a p ara
decirle a usted, su unico lider . . . como en todas las grandes horas, j presente mi general ! "
( 1 00). A I final del guion queda c laro que no se hace l o que el pueblo pide sino lo que
Peron ordena. El guion c inematognifico tambien muestra Ia linica o c asion en que Evita
se ve b aj o e l control de alguna persona, es decir, su marido el general Peron. Pero
tambien se observa que Evita esta de acuerdo con el tipo de liderazgo de su marido. D e
hecho, e l l a ayuda a crear un mito sobre Peron cuando declara, "Peron e s la p atria, Peron
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es todo . . . " ( 1 04). Con esta declaracion Evita eleva l a figura d e su marido a u n nivel
simbolico j ustificando su sometimiento como el de sus seguidores a Peron.
Mientras que el guion cinematognifico muestra el lado publico de los Peron, el
testimonio de Julio Alcaraz ayuda a Martinez a recrear el lado mas intimo y menos
conocido de la parej a. Aparece asi la figura de Evita como una mujer de caracter
intempestivo que no se intimida ante su marido pero que esta consciente que su poder
politico deriva de su relacion con el General. El supuesto testimonio de Alcaraz tambien
sugiere los posibles enemigos que se oponen a la candidatura de Evita a la
vicepresidencia; por un lado estan los militares, y por otro, Ia Iglesia Cat6lica. El
testimonio de Alcaraz ayuda a aclarar la postura politica de las diversas instituciones de
la sociedad argentina ante Ia figura de Evita.
Por medio del testimonio de Julio Alcaraz se puede ver a Evita en su intimidad y
Ia forma en que ella percibe la realidad que l a rodea. Otros di scursos, como el novelesco
y

la critica literaria, muestran como otros individuos evaluan a Peron y Evita. En

novela de Peron el discurso novelesco sirve de espacio a varios personaj es marginales,
como los amigos de infancia de Peron, para expresar su opinion sobre la figura del
General. En S anta Evita, la critica literaria muestra que algunos escritores han ayudado a
construir el mito de la Evita autoritaria, perversa y vengativa, mientras que la opinion del
narrador ayuda a derrumbar dicho mito . La participacion del narrador como testigo e
investigador de los hechos en ambas novelas revela la importancia y vigencia del tema y
el deseo de saber quienes en realidad fueron los Peron en su epoca y emU es su relevancia
en el presente de Argentina. El entrecruce de los variados discursos muestra a estas dos
figuras desde multiples perspectivas. Los puntos de vista de los p ersonajes a veces
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resultan contradictorios, lo cual hace necesaria la participaci6n del lector para evaluar las
diversas versiones y deterrninar emil es Ia mas verosfmil.
D.

La metaficci6n en La novela de Peron y en S anta Evita
Segun muchos criticos como Patricia Waugh, Linda Hutcheon, Franklin Garcia

Sanchez, Elzbieta Sklodowska, y otros, la metaficci6n es un recurso frecuentemente
observado en l a ficci6n posmodema. Patricia Waugh ha dicho que si bien es cierto el
terrnino de "metaficci6n" es relativamente nuevo, es una tendencia que siempre ha
existido en la novela. Ademas, sostiene que la metaficci6n "is as old (if not older) than
the novel itse l f. . .is a tendency or function inherent i n all novels"(5) . Por su parte, Inger
Christensen recalca que es necesario distinguir entre el nombre de "metaficci6n", de
reciente adopci6n, y el origen mismo de dicho fen6meno que es de una larga tradici6n.
Christensen menciona a M iguel de Cervantes y Lope deY ega como ejemplos de
escritores antiguos que utilizaron este recurso en sus obras (9), y en su l ibro Meaning of
Metafiction, analiza las obras de Laurence Sterne y John B arthes, representantes de los
siglos dieciocho y veinte, en los que se observa este fen6meno. Es, sin embargo, en Ia
epoca posmodema cuando la metaficci6n ocupa un papel preponderante en la novela.
Patricia Waugh ha definido Ia metaficci6n de la siguiente manera:
Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously
and systematically draws attention to its status as an artifact in order to
pose questions about its relationship between fiction and reality. In
providing a critique of their own methods of construction, such
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writings not only examine the fundamental structure of narrative fiction,
they also explore the possible fictionality of the world outside the literary
fictional text. (2)
De acuerdo con Ia definicion de Patricia Waugh, Ia metaficion es una tendencia de
algunas obras de recordar delibemdamente al lector que la obra que lee es una creacion
ficcional. Generalmente, los escritores interrumpen Ia narraci6n para hacer comentarios
sobre el proceso de elaboraci6n de su propia obra. A veces, el autor afiade una nota al pie
de la pagina para explicar, fuera del marco de la novela, algun detalle adicional sobre lo
que se esta relatando como ficci6n. Estos comentarios desestabilizan la confianza del
lector en la sensacion de realidad creada por el relato ficcional. El doble j uego de crear
un mundo y luego destruir la ilusi6n de realidad, tiene como efecto una constante
(re)evaluaci6n del lector entre lo que constituye lo real y lo imaginario. Cabe sefialar que
la ficci6n no es necesariamente un sin6nimo de "mentira," sino mas bien, un modo
distinto de interpretacion, representaci6n y explicaci6n de la realidad.
Patricia Waugh tambi en ha sefialado que al comentar el autor-narrador su propia
obra, rompe Ia barrera entre dos procesos que tradicionalmente han sido considerados
distintos; es decir, la "creaci6n literaria" y la "critica" (6). Es comun en los autores
posmodemos salirse del marco de Ia narraci6n ficcional para comentar su propia obra y/o
aclarar y reforzar algun aspecto de la narracion. Estos comentarios, que muchas veces
van dirigidos al lector, pueden aparecer dentro de la narraci6n ficcional o en forma de
anotaciones al pie de la pagina.
En las novelas de Tomas Eloy Martinez abundan los elementos metaficticios que
se observan en diversas formas y con prop6sitos diferentes. En general, Martinez utiliza
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la metaficci6n para gui ar al lector en s u lectura d e la novela y ac larar algunos pasaj es que
pueden resultar confusos. Un ej emplo de la preocupacion del autor-narrador por la clara
comprension del lector, es la que aparece en el capitulo once de La novela de Peron,
titulado "Zigzag". El autor-narrador, consciente de la complejidad de la construccion de
su obra, confiesa:
Quiza tanto zigzag en la vida de nuestro heroe desoriente al lector.
Como en la historia se avecinan hechos de indole militar (;p tal vez
politica?): se avecinan inundaciones donde aguas de las mas variadas
especies habran de confundirse, parece prudente hacer un alto y
recordar ciertos detalles de interes. (2 1 8)
Antes de continuar adelante con la narracion, el autor-narrador decide dar una sintesi s de
los hechos importantes ocurridos en la vida de Peron entre los aiios 1 926 a 1 930. Para el
lector, llega a ser un desafio seguir las tres narraciones que se intercalan; la
autobiografica, la periodistica y la novelesca. Por ej emplo, las primeras tres secciones
del articulo del periodista Emiliano Zamora aparecen en el capitulo cinco, la cuarta
seccion en el capitulo ocho y la quinta y ultima seccion en el capitulo once. El autor
narrador decide intervenir para ayudar al lector a (re)ordenar la historia de la vida de
Peron.
El primer "zigzag" (como lo llama el narrador), es un resumen cronologico de la
vida del General desde el aiio 1 926 basta el afio 1 936. En menos de una pagina, el autor
narrador destaca algunos hechos como el noviazgo de Peron con Aurelia Tizon (su
primera esposa), la muerte de su padre, su casamiento, su nombramiento como agregado
cultural en Chile y su solaridad con el removido general Franci sco Fasola Castano, del
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ejercito argentino . En el segundo zigzag, el autor narrador vuelve al afio 1 930 para
resumir el perfil de Peron como m ilitar y politico y su ideologia sobre el l iderazgo
m ilitar. Primeramente el autor le recuerda al lector que "el capitan Peron era mas un
oficial de gabinete que de accion" (2 1 9) y que ensefiaba historia militar. En cuanto a los
que influyeron en su i deologia, el autor-narrador sostiene : "A Napoleon lo recitaba como
al Credo. Schlieffen era en cambio su santo Tomas de Aquino: I a traduccion de todos los
enigmas sobrenaturales a las luces del orden natural" (220) . El resumen de Ia vida de
Peron sirve para retomar el hilo de la narracion periodistica que se puede perder
facilmente con l as interrupciones y saltos dentro de Ia novela.
En el tercer zigzag, el autor-narrador declara:
El lector nos permitira un ultimo zigzag acelerado. En la primavera de
1 970, casi cuarenta afio s despues de los hechos que estamos a punto de
narrar, el poeta Cesar Fernandez Moreno y el incipiente novelista
Tomas Eloy Martinez interrogaron al general Peron en Madrid sobre I a
cuartelada que acabo con e l gobiemo democratico de Hipolito
Yrigoyen en la Argentina e inicio una seguidilla de protectorados
militares. . . Recogeremos el desnudo dialogo don de las voces se
entremezclan y rearman el pasado (ese pas ado) tal como fue. (220)
El autor-narrador se dirige al lector para relatar un hecho de Ia vida real ocurrido en 1 9 70:
el encuentro de Tomas Eloy Martinez con Peron en Madrid. Martinez se ha referido en
varias oportunidades a este hecho en articulos y entrevistas.
Antes de representar Ia entrevista con Peron, el narrador aclara que el contenido
no corresponde al mundo ficcional sino que se propone recrear la conversacion con el
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General tal como fue. En su representacion del dialogo, mas que preguntar, Martinez
parece interrogar a Peron sobre su participacion en los hechos politicos de 1 930. El
interes de Martinez es descubrir las razones de Peron para haber apoyado el
derrocamiento del presidente democraticamente electo Hipolito Yrigoyen. Como bien
indica el autcr-narrador, el derrocamiento de Yrigoyen dio paso a una constante
intervencion de los militares en la politica de Argentina, entre los cuales figuro el mismo
Peron. AI ser confrontado por Martinez sobre el tema, Peron trata de distanciarse de la
accion de algunos grupos de militares sosteniendo: "Ah, no sefior. Yo en esas no quise
meterme . . . En las mismas visperas del golpe, el 5 de setiembre, habia pedido mi pase a
Uspallata porque no queria saber nada con aquellos traidores a la Constitucion" (22 1 ).
La reaccion de Peron indica un deseo de quedar en la historia como un militar respetuoso
de la constitucion argentina. Pero ante la evidencia de haber participado en fon11a activa
con el gobiemo militar de Jose Felix Uriburu, Peron se defiende sefialando : "La
Argentina entera se hacia pedazos. Tener un presidente tan viejo nos envej ecia. Eramos
pobres pero no dabamos lastima como damos ahora. . . Todo el mundo vi via de
prestado . . . " (22 1 ) . Es paradojico que Peron ponga como excusa la edad de Yrigoyen
como una razon valida por haber participado en su derrocamiento. En 1 970, Peron tenia
setenta y cinco afi o s de edad y se aprestaba a regresar como presidente de su pais. Pero
las excusas de Peron dejan establecido que su lealtad mayor no fue a la defensa de la
constitucion de su pais, sino a las Fuerzas Armadas.
La funcion de la metaficcion en este caso es aclararle al lector un pasaj e de la
historia de Argentina que pocos asocian con Peron. Por medio de la (re)creacion de Ia
supuesta conversacion, el narrador desenmascara a Peron por su rol de golpista en el
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derrocamiento de Yrigoyen. El narrador quiere mostrar al verdadero Peron y descartar el
que ha sido idealizado por la historiografia.
En el capitulo cinco de La novela de Peron, titulado "Las contramemorias," se
observa otro tipo de intervencion metaficcional. El autor-narrador afiade una anotacion al
pie de la pagina que lee:
En 1 97 1 , Jose Lopez Rega revelo que el nacimiento de 1 895
correspondia en realidad a la quinta vida de Juan Domingo Peron. En
las anteriores habia sido Per-0, una reina egipcia cuyo nombre
significa "La Casa Grande" y que gobemo las aldeas del Alto Nilo
3 500 antes de Cristo . . . Rompe, el pez cuya nariz es espada
electrica . . . y el sacerdote Saints-Peres quien fue maestro de
Descartes . . . En 1 970, Peron admitio que habia firmado algunos
articulos con el seudonimo de Descartes "porque el filosofo uso mi
apellido (Perron) y yo quiero devolverle la gentileza. (75)
El autor-narrador inserta esta anotaci6n en medio del articulo periodistico del personaje
Emiliano Zamora, donde se relatan los primeros afi.os de vida de Peron. A pesar de que el
lector esta consciente de que Zamora y su articulo pertenecen al mundo ficcional, la
historia es verosimil, en parte, porque la informacion esta basada en testimonios de los
amigos de infancia de Peron. Por otro lado, el comentario metaficcional revela una
percepcion no tradicional sobre la existencia humana por parte de Lopez Rega (editor de
las memorias de Peron) que lo acerca mas al mundo ficcional que a la realidad. Con esta
referencia el autor-narrador socavaba la autoridad de Peron y Jose Lopez Rega como
serias fuentes capaces de representar obj etivamente la realidad historica.
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En S anta Evita los elementos metaficticios son mucho mas frecuentes que en La
novela de Peron. El narrador constantemente comparte informacion sobre varios
aspectos de Ia construccion de su novela. Generalmente hace sus comentarios
metaficcionales en primera persona. En el tercer capitulo titulado "Contar una hi storia,"
el narrador escribe las siguientes palabras para expresar lo dificil que ha sido representar
a Evita:
Desde que intente narrar a Evita adverti que, si me acercaba a Ella, me
alejaba de mi. Sabia lo que deseaba contar y cmll iba a ser la estructura de
mi narracion. Pero apenas daba vuelta l a pagina, Evita se me perdi a de
vista y yo me quedaba asiendo el aire. 0 si Ia tenia conmigo, en mi, mis
pensamientos se retiraban y me dej aban vacio. (63)
El narrador explica Ia dificultad de transferir las ideas e imagenes mentales a una forma
escrita. Para representar a un personaje importante como Evita no basta con saber aplicar
las tecnicas de construccion de la novela. El mayor desafio, segun el narrador, es
representar al personaje de una manera verosimil y hacerlo revivir por medio de las
palabras. El narrador comparte con el lector su frustracion de pensar que tiene una idea
de como representar a Evita, pero al momento de intentarlo no puede hacerlo.
El narrador tambien cuenta sobre las fuentes de informacion que consulta y lo que
le interesa contar sobre Evita: "Hable con las figuras marginales y no con los ministros
ni aduladores de su corte porque no eran como ella. . . Lo que a mi me seducia, en
cambio, eran sus margenes, su oscuridad, lo que habia en Evita de indecible" (64). Es
obvio que el autor-narrador no quiere representar a la Evita de Ia historia o fi cial. Su
intenci6n es recrear a la persona de came y hueso que fue, y no Ia que ha llegado a ser
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por el mito a favor o en contra de ella. Es decir, el autor-narrador desea representar a una
Evita intima y para ello dice entrevistarse con personas que en alguna oportunidad
estuvieron cerca de ella: " . . . la madre, el mayordomo de la casa presidencial, el
peluquero, su director de cine, la manicura, las modistas, dos actrices de su compafiia de
teatro, el musico bufo que le consiguio trabajo en Buenos Aires" (64). Casi todos estos
personajes, con excepcion de su madre, han sido ignorados por la historia oficial, por ser
considerados marginales, y sin embargo, pertenecieron en alguna oportunidad al entomo
mas cercano de Evita.
Uno de estos personaj es marginales es Aldo Cifuentes, un confidente del coronel
Moori Koenig. El autor-narrador afirma que mucha de la informacion provista sobre el
Coronel fue obtenida de conversaciones que sostuvo con Cifuentes y que el ha grabado
en siete cassettes ( 1 46). El narrador declara que, al volver a escuchar las grabaciones,
siente sospechas de la veracidad de algunos de los datos. Pero finalmente declara, " . . . no
se con cual version quedarme. (,Por que la historia tiene que ser un relato hecho por
personas sensatas y no un desvario de perdedores como el Coronel y Cifuentes?" ( 1 46).
Esta referencia metaficcional indica que la novela no solamente tomara en cuenta las
versiones de personaj es considerados como autoridades en la materia sino tambien se
hara eco de las voces marginales. Despues de todo, estos personaj es no tienen nada que
ganar o perder con su version de la historia, por lo que probablemente digan lo que ellos
consideran como cierto. Aunque Martinez ha hablado con mucha gente sobre el tema de
Evita, su obj etivo no es relatar fielmente la informacion obtenida de sus fuentes. De
hecho, el narrador l lega a decir: "Las fuentes sobre las que se basa esta novela son de
confianza dudosa, pero solo en el sentido en que tambien lo son la realidad y el lenguaje:
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se han infiltrado en elias deslices de I a memoria y verdades impuras" ( 1 43 ). Martinez,
por medio de Ia metaficci6n se asegura que ei lector este consciente que su obra no
pretende reflej ar una realidad empirica. Su objetivo es mas bien reflej ar una realidad
metaf6rica; que aunque los hechos no ocurrieron exactamente como se relatan, caben
dentro de Ia posibilidad de que asi hubieran ocurrido.
La metaficci6n es tambien un medio por el cual Martinez explica como ha
construido su no vela. El autor-narrador se vale de una metafora lograda, segun el, en un
suefio que revela Ia estructura de su obra. El narrador cuenta que en su suefio, Evita
Era una enorme mariposa suspendida en Ia eternidad de un cielo sin
viento. Un ala negra se henchia hacia adelante, sobre un desierto de
catedrales y cementerios; I a otra ala era amarilla y volaba hacia atras,
dej ando caer escamas en las que figuraban los paisaj es de su vida en
un orden inverso al de Ia histori a . . . (65)
En esta metafora, el ala negra es Ia historia de Evita desde su muerte hacia adelante. Esta
historia trata sobre el cadaver de Evita desde que los militares l o secuestraron de l a sede
de Ia CGT en noviembre de 1 955, su recorrido por Europa y su regreso a la Argentina en
octubre de 1 974. Por otro l ado, la historia de su vida comienza con sus ultimos dfas y va
avanzando hacia el pasado hasta su nifiez en provincia.
Contrariamente a lo que aconteceria en un libro de historia, en esta novela hay dos
narraciones paralelas que tienen como punto de partida comun la muerte de Evita. En
este sentido, I a historia mas reciente del cadaver de Evita y el principio de su vida se
dirigen hacia un encuentro que no se llega a concretar. Esta estructura en que el fin
principio se acercan da I a sensaci6n de la eternidad de Evita.

y

el
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Por medio de la metaficci6n, Martinez tambien explica lo que ha hecho en
relaci6n al tema de su obra. El narrador sostiene:
Si esta novel a se parece a las alas de una mariposa . . . tambien ha de
parecerse a mi, a los restos de mito que fui cazando por el camino, a la
yo que era Ella, a los amore�: y odios del nosotros, a lo que fue mi
patria y a lo que quiso ser pero no pudo. Mito tambien es el nombre
de un paj aro que nadie puede ver, e historia significa busqueda,
indagaci6n: el texto es una busqueda de lo invisible, o la quietud de lo
que vuela. (65)
Los mitos a los que hace referencia el autor-narrador, pertenecen al terreno de la ficci6n,
en este caso, lo que los argentinas han inventado sobre Evita. Martinez define su texto
como una ficci6n que se situa entre el mito y la historia. Hacia el final de la novela el
narrador se refiere al espacio que hay entre mito e historia como un " . . . reino
indestructible y desafiante de la ficci6n" (366).
Esta referencia metaficcional dej a entrever que la historia d e Evita es

metaf6ricamente, la historia de Argentina. El autor-narrador trata de reconocerse a si
mismo dentro de esa historia cuando se refiere "a la yo que era E lla". El narrador alude a
como esa historia le ha afectado especialmente con el exilio, al igual que aconteci6 con el
cadaver de Evita. A nivel colectivo, "al nosotros," por medio de la novela todos los
argentinas han de verse reflejados. Es decir, la historia que han compartido ha tenido en
todos algun tipo de repercusi6n positiva o negativa. En el fondo, la novela es una
indagaci6n de lo que ha pasado con Argentina en los ultimos cincuenta afios, de las
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ambiciones del pais, y de Ia desafortunada condicion a Ia que ha llegado al umbra! del
siglo veintiuno.
En mas de una oportunidad, Martinez uti liza Ia metaficcion p ara referirse a los
personaj es de su novel a. Una de las razones es que muchos de los personaj es
mencionados son reales, y algunos son reconocidos por casi todos los argentinas. Por
media de l a metaficcion, Martinez hace una aclaracion sabre los personaj es que ha
conocido y aquellos que no conocio. Acerca de los personaj es, el narrador sostiene:
En esta no vela poblada por personajes reales, los unicos a los que no
conoci fueron Evita y el Coronel . A Evita Ia vi solo desde lej os, en
Tucuman, una manana de fi esta p atria; del coronel Maori Koenig
encontre un par de fotos

y

unos pocos rastros . . . Tarde meses en dar

con su viuda, que vivia en un departamento austero en la calle
Arenales

y

que acepto verme al cabo de una postergaci6n tras otra.

( 55, 5 6)

De esta afirmacion se desprende que Martinez e labora su historia, en p arte, basado en las
entrevistas a los personaj es que menciona en su novela. Tambien queda clara que los
numerosos segmentos de la novela que tratan sabre el coronel Koenig (a quien nunca
conoci6) son recreaciones imaginadas por el autor. Los relatos sabre el Coronel, sin
embargo, estan basados en documentos y entrevistas con personajes de su entomo
inrnediato, como su viuda y su hij a. Es importante notar que M artinez h ace uso de l a
metaficcion para aclarar que, a pesar d e que n o conoci6 a estas figuras importantes, I a
informacion que consigue e s confiable, lo que l e p ermite recrear a ambos personaj es
segun datos presumiblemente reales. Es decir, aunque su obra es ficcional, su contenido
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no es una mera imaginaci6n del autor, sino que se basa en el testimonio de personas
cercanas a los personajes representados.
En otro tipo de intervenci6n metaficcional el autor-narrador se refiere al recuerdo
de dofia Juana Ibarguren (madre de Evita), de los ultimos dias de su hij a en la primera
nota al pie de la pagina,
"Aquel final de Evita fue triste como las radionovelas de los anos 40"
me dij o dona Juana la unica vez que la vi. "Las cosas de las que
hablamos ese dia eran como las que Alicia, la chica invalida, hablaba
con su ama de Haves en una obra que se llamaba, creo Sueiio de
amor".

Evita Duarte interpret6 el personaje de Alicia en la

radionovela Una prom esa de amor de Martinelli Massa, que se
difundi6 en radio El Mundo en j unio de 1 942. ( 40)
Esta primera anotaci6n es insertada en medio de la narraci6n ficcional sobre el
sufrimiento de Evita en los dias antes de su muerte. Por medio de dicha narraci6n se
representa un dialogo intima entre dona Juana y su hija el 6 de junio de 1 952. Debido a
la naturaleza del dialogo, es inconcebible que el narrador haya tenido acceso directo al
contenido de dicha conversaci6n. Por medio de esta referencia metaficcional, sin
embargo, el autor-narrador pretende dar un sentido de verosimilitud, a lo que a todas
luces es ficcional. En la nota a! pie de la pagina, el autor-narrador indica que vio una sola
vez a dona Juana y que en dicha ocasi6n habl6 con ella sobre los ultimos dias de su hija.
Las citas directas sugieren que lo que se esta relatando como ficcional es un hecho real
referido al autor-narrador por dona Juana Ibarguren.
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Mas adelante en l a narraci6n, Evita l e pide a s u madre que le lea una carta que ella
le escribio a Peron desde Madrid. AI final de la carta, el autor-narrador inserta Ia
anotacion numero dos al pie de ]a pagina en la que se indica lo siguiente:
La carta parece una parodia pero no lo es. Fue reproducida en El

ultimo Peron de Esteban Peicovich (Planeta, Barcelona, 1 976), en Eva
Peron de Nicholas Fraser y Marysa Navarro (W.W. Norton, New
York, 1 980), y en Peron y su tiempo, l La A rgentina era una fiesta de
Felix Luna (Sudamericana, Buenos Aires, 1 984). (44)
La reproduccion de la carta aparece en media de la conversacion ficcional entre Evita y
doi'ia Juana. El autor-narrador interviene para aclarar que la carta de Evita es autentica y,
para demostrarlo, cita otras obras que la han reproducido textualrnente. Debido a que
Martinez integra documentos autenticos en situaciones creadas con su irnaginacion, se ve
en la necesidad de informar a! lector sabre la existencia de Ia carta citada.
La tercera anotacion al pie de la pagina aparece en el capitulo cinco y es la mas
extensa de todas. Martinez crea una situacion ficcional en la que el coronel Carlos Maori
Koenig se encuentra obsesionado con todos los significados y alcances de la palabra
"Evita," como verba conjugado, sus sinonimos y p alabras parecidas. Martinez utiliza la
metaficcion para enlistar y explicar algunos nombres utilizados por los enernigos de Evita
para denigrarla. La cita lee:
Helvio Botana, que me refirio la obsesion del Coronel par las
etimologias de Ia palabra Evita, insistio . . . en que yo debia precisar
cuales eran las fuentes de las que fueron tornados los otros apelativos.
Yegua y Patranca eran formas comunes de aludir a Evita entre los
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oficiales opositores a Peron desde, por lo menos comienzos de 1 95 1 .
Prine y Butterfly fueron apodos puestos de moda por las columnas de
Ezequiel Martinez Estrada en el semanario Prop6sitos . Bicha y
Cucaracha eran, segun Botana nombres de la vagina en el lunfardo
carcelario. Estercita y Milonguita derivan del tango "Milonguita" . . .
(131)

La intervencion metaficcional no solamente sirve como un pequefio catalogo d e los
sobrenombres ofensivos en contra de Evita, sino que tambien identifica a los grupos que
los utilizan. Por un lado, se menciona a oficiales militares opositores a Peron, y por otro,
a la elite intelectual representada en la cita por Ezequiel Martinez Estrada. Bien es sabido
que para algunos militares, una muj er con tanto poder como Evita representaba una
verdadera amenaza porque les restaba la influencia que siempre habian tenido. Tambien
es sabido que el odio de Evita a la oligarquia era igualmente correspondido por el
mencionado segmento social. Todos los sobrenombres tienen una connotacion sexual.
La mayoria de los nombres son otra fom1a de decir prostituta, incluso los nombres de
''Estercita" y "Milonguita" que, como es indicado en la cita, son tornados del tango
"Milonguita". Martinez cita parte de la letra del tango en la misma anotacion:
"iEstercita ! I Hoy te llaman Milonguita, Ijlor de lujo y de placer, Ijlor de noche y
cabaret. I iMilonguita! I Los hombres te han hecho mal, I y hoy darias toda tu alma I par
vestirte de percal "

( 1 3 1 ). Claramente es la his tori a de una joven que se ha prostituido.

El referirse a Evita como "Estercita" o "Milonguita" es una forma encubierta de
denigrarla. Martinez incluye la letra de este tango para explicar el significado y
procedencia de estos sobrenombres. Como lo indica en su anotacion, este tango fue
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compuesto en 1 9 1 9, y es posible que muchos desconozcan el sentido de estos apodos
dados a Evita.
Martinez no solamente usa la metaficcion para explicar el significado de nombres
que se usaron para denigrar a Evita. Tambien la usa para dar una sensacion de
verosimilitud a su relato. Martinez crea una situacion ficcional en l a que el coronel
Carlos Maori Koenig visita al doctor Ara para pedirle que le entregue unas supuestas
capias falsas del cuerpo de Evita. El narrador asegura que estas capias "habian sido
fabricadas con una mezcla de cera, vinil e infimas adiciones de fibra de vidrio" ( 1 33). El
rumor popular de las supuestas capias del cadaver de Evita es integrado por Martinez en
su novela en la que incluso imagina el material de los maniquies. El recurso
metaficcional es utilizado en un intento de convencer al lector de la posibilidad de
exi stencia de tales copias. En su cuarta anotacion al pie de la pagina sostiene:
Nunca vi las copias pero puedo imaginarlas. A fines de 1 99 1 descubri
en el museo Whitney de Nueva York unas figuras humanas, hechas
con resina de poliester y fibra de vidrio, a las que confundi con
personas vivas. El escultor se llama Duane Hanson y sus obras estan,
creo, en el aeropuerto de Fort Lauderdale y en el museo de la
Universidad de Miami. Todas las figuras miran hacia abaj o porque,
segun uno de los cataJogos: "la expresi6n de los ojos es lo (mico que
el arte no puede reproducir." ( 1 3 3)
En la intervencion metaficcional, el autor-narrador afirma que aunque nunca vio las
copias del cadaver de Evita, ha visto obras de arte hechas con algunos de los mismos
materiales y que tienen la apariencia de ser reales. Martinez se empefia en incluir este
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rumor popular, a pesar de que los militares le han confesado que dichas capias nunca
existieron. Martinez quiere representar no solo lo veridico sino tambien las versiones que
la gente comun cree que son verdad aunque no haya forma de probarlo.
El ultimo capitulo sobre el encuentro de Martinez con los militares que estuvieron
encargados del entierro y devolucion del cadaver de Evita, contiene muchos elementos
metaficticios que explican el sentido general de la novela. La correccion de algunos
datos sobre el cadaver de Evita aparecidos en La novela de Peron por los militares lleva a
Martinez a volver a reflexionar sobre el tema de Evita basta convertirse en una obsesion.
Martinez dice: "La veia en mis sueiios: Santa Evita con un halo de luz tras el rodete y
una espada en las manos. Empece a ver sus peliculas, a oir las grabaciones de sus
discursos, a preguntar en todas partes quien habia sido y como y por que" (390). La
descripcion de Martinez sobre su obsesion con el tema explica el objetivo de su nueva
novela: saber quien y como fue realmente Evita.
Por medio de la metaficcion Martinez quiere recordarle de vez en cuando al lector
que el ha escogido la ficci6n en su objetivo de descubrir quienes son realmente Peron y
Evita. No pretende ocultar este hecho. Las frecuentes intervenciones metaficcionales
hacen que el lector este consciente de la diferencia entre un relata ficcional y uno
hist6rico. Por un lado, Martinez muestra que lo historico no es siempre sinonimo de
verfdico, y por otro, que lo ficcional no es simplemente una mentira, sino un modo de
interpretacion metaforica de la realidad.
E. La parodia en La novela de Peron
La parodia es uno de los recursos estilisticos mas recurrentes en la literatura
posmodema. Asi lo sostienen algunos crfticos como Linda Hutcheon, Elzbieta
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Sklodowska y Franklin Garcia Sanchez. Basicamente, Ia parodia es un di alogo entre dos
di scursos: el de una obra con otra preexistente que es el texto parodiado. En otras
palabras, Ia intertextualidad es necesaria para que pueda realizarse Ia parodia. La
diferencia que existe entre Ia simple intertextualidad y Ia parodia es que en esta ultima el
texto convocado no es necesariamente identico a! original, sino mas bien una imitacion o
deformacion de este. Pero el punta que marca una clara diferencia es que Ia parodia tiene
como obj etivo burlarse y criticar una obra que es considerada seria. La parodia puede
servir para cuestionar, corregir, o simplemente burlarse de otra obra o estilo. J. A.
Cuddon ha definido Ia parodia en los siguientes terminos:
The imitative use of the words, styles, attitude, tone and ideas of an
author in such a way as to make them ridiculous. This is usually
achieved by exaggerating certain traits, using more or less the same
technique as the cartoon caricaturist.

In

fact, a kind of satirical

mimicry. As a branch of satire its purpose m ay be corrective as well
as derisive. (682)
En La no vela de Peron, se utiliza Ia parodia para revisar, criticar y corregir un
texto (auto)biognl.fico producido por el General y su secretario Jose Lopez Rega titulado,
Las memorias de Peron. Para lograr su obj etivo, el novelista a veces imita dicho texto, en
otras ocasiones lo reproduce literalmente, y en ciertos casos solo hace referencia al texto
original. Por medio de la parodia, Martinez exagera y se burla de Las memorias de
Peron, y a traves de los comentarios del narrador de la novela, cuestiona Ia exactitud de Ia
informacion del mencionado texto. De esta manera, se puede notar un dialogo entre el
discurso de la novela, Ia parodia, y el texto parodiado. El proposito de Ia parodia es el de
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desenmascarar a Peron y Lopez Rega en sus intentos de producir una version idealizada
de la vida del General .
El primer aspecto del que Martinez se burla es el proposito de las memorias.
Martinez crea una situacion ficcional en la que Peron reflexiona sabre el significado del
texto que Lopez esta arreglando. Segun el narrador, Peron piensa que "esas Memorias
eran Ia cruz que le faltaba a Ia iglesia peronista . . . , las Memorias le servinin para que se
adoctrine al vulgo con el ejemplo" (48). La exageracion en la descripcion y expectativa
del texto que se esta preparando produce el efecto burlesco sabre el texto aludido .
Primeramente, las memorias se comparan con el simbolo maximo de la cristiandad, y la
corriente politica peronista se relaciona con una doctrina religiosa. Es decir, Las
memorias del General debe ser para los peronistas lo que la Biblia es para los cristianos.
En esta relacion, Peron viene a ser lo que Jesucristo es para el cristianismo, el salvador de
Ia Argentina. Es por esto que el narrador, refiriendose a Peron, sostiene que "Las masas
deben impregnarse de sus virtudes . . . " (48). El relata de Ia novela convierte las memorias
en objeto de risa, porque a traves de elias, Peron pretende presentarse como un personaje
digno de ser imitado.
Un ej emplo de la novela en que Martinez representa a Peron comparandose a la
divinidad ocurre en el capitulo nueve. Jose Lopez Rega le sugiere al General que no
utilice ciertas ideas de Napoleon y Schlieffen como propias. A esta sugerencia Peron
responde: "No se preocupe, hombre, nadie osani mancharme, ni siquiera de plagio. A mi
pobre pais no le queda otra cosa que Peron. Me tiene a mi, y adios. Yo soy la
Providencia, el Padre Etemo. Dej ese de macanas, Lopez. Siga" ( 1 72). Martinez
representa al General en mas de una ocasion como alguien que se cree Dios y que piensa
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que es l a unica solucion para su pais. Esta prepotencia le perrnite p lagiar a otros autores,
como a Napoleon y Schlieffen, porque esta seguro que nadie Io va a desenmascarar.
Martinez sigue citando casi textualmente l as palabras de Peron al declarar:

"En la escala

de mis ambiciones, Ia prioridad ha sido hacer el bien y dentro de eso, a qu ienes mas lo
necesitan. Nunca he podido explicarme el am or a Ia pa tria alejado de este concepto
humano"

( 1 72). Despues de citarlo, Martinez se burla sarcasticamente del discurso del

General a traves de la novela: "(Peron y Jesucristo un solo corazon: descubre Lopez . . .
Y el General, desabrigandose de la frazada, suspira: Es m i sermon de Ia montana, Lopez.
Mi c anto de bienaventuranza.)" ( 1 72). El humor se produce por la inaudita relacion que
hace Lopez Rega entre Jesus y Peron, y la emotiva reaccion del General que acepta l a
loable comparacion. Martinez ridiculiza tanto a Lopez Rega como a Peron por Ia
representacion exagerada del General en sus memorias que lo pone a la par de los seres
divinos.
Otro aspecto que Martinez satiriza es que los recuerdos de un anciano son la
fuente principal en que se fundamenta el texto parodiado. Varias veces en la novela se
representan situaciones en las que el General no puede recordar el pasado. En una de
estas instancias, Martinez crea una situacion ficcional en la que Lopez Rega trata de
agilizar l a memoria del General por medio de un j uego. El narrador sostiene: "A veces,
con el afan de resucitarla [la memoria], Lopez le mostraba fotos manchadas de 6xidos y
lunares de sepia. Sefialaba a uno de los personajes con el indice y lo desafiaba: (,Quien
era este, m i General, a ver si se acuerda?" (48). El humor se produce al recurrir a un
j uego para recordar los personajes de una hi storia tan personal . El mismo Peron se
convierte en un objeto de burla por no reconocerse a si mismo en las fotografias. Lopez
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Rega le dice a Peron: "Mirese mi General. (. Ya no se reconoce? Es us ted mismo en
1 904, en 1 908, en 1 9 1 1 . . . " ( 48). Por medio de esta representacion de un Peron debil y
senil se deconstruye la imagen poderosa que generalmente se tiene de el, y se pone en
tela de j uicio que pueda recordar una historia tan remota sin cometer errores en su
narracion.
Lopez Rega tambien es satirizado por su intento de insertarse en la historia de
Peron. El discurso de la novela lo representa cuando trata de recrear el funeral del
general B artolome Mitre en enero de 1 906. El personaj e de Lopez Rega se dirige a Peron
diciendo: "Piense, mi General : remontese. Enero de 1 906. Nos vistieron de
negro . . . usted y yo camimibamos adelante" (54). En el texto original que Martinez
reproduce en su libro Las memorias del General ( 1 996), se afirma: "Detn'ls venian mi
abuela y mis tias y, siguiendolas, mis primos y Lopez Rega" (27) . Esta informacion
infiltrada resulta insolita debido a que Lopez Rega nacio en octubre de 1 9 1 6. Lo irrisorio
es que el discurso novelesco representa al secretario de Peron insistiendo en su presencia
en un acto que toma Iugar antes de su nacimiento. El secretario declara: "Yo iba solo
adelante, abriendome paso entre las rr.uchedumbres que lloraban. B uenos Aires parecia
un camposanto. Sudabamos a chorros y nos ahogaba el calor de tantas flores" (54). El
discurso novelesco hace resaltar la informacion falsa que se ha registrado como verdadera
en la historia oficial.
El texto de la novela entra en un dialogo intertextual con el texto de Peron para
parodiarlo y criticar la manipulacion de los datos con obj etivos especificos que tienden a
construir un mito sobre el General. Uno de los objetivos es enfatizar un linaj e
distinguido, borrando cualquier informacion que resulte vergonzosa e n s u pasado. E l
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narrador l lega a decir: "(Todo estaba en orden, entonces. Lopez habfa podido limpiar de
las Memorias el manchon de primos y tias que las empanaban . . . )" (58). De hecho, I a
historia fami liar de Peron aparece depurada d e todo l o que pueda opacar su imagen d e
acuerdo a l o s valores convencionales de l a sociedad argentina.
En algunas ocasiones Martinez cita exactamente p artes del texto original,
reproducido en Las memorias del General, pero siempre con la intencion de parodiarlo.
La descripcion del padre de Peron, por ejemplo, es i dentica en ambos textos:

"Mi padre

era severo en todo lo que se relacionaba con nuestra crianza. Aprovechaba cualquier
cos a para darnos una lecci6n . . . Saliamos juntos a cazar aves truces y guanacos . "
. .

(5 3).

La burla sarcastica es presentada por el discurso novelesco en el que Lopez Rega
sostiene: "((.He interpretado bien lo que usted pidio, mi General : que acentuara los trazos
viriles en el retrato de su padre y los femeniles en el de su madre? . . . (,Asi le gustan :
vidas ejemplares?" (5 3). Por medio del discurso novelesco Martinez imagina como y por
que Lopez Rega ha arreglado Ia historia de los padres de Peron. Martinez supone que es
Peron qui en le indica a Lopez Rega como debe representarlos, con el objeto de que sus
vidas sean vistas como ej emplos.
Martinez usa la parodia para mostrar lo que P eron oculta sobre su p aso por el
Colegio Militar. En el texto original (reproducido por Martinez en Las memorias del
General), el General idealiza su experienci a en dicho colegio. El declara que p ara sus
companeros, el ingreso a Ia vida militar en 1 9 1 0 fue dificil, sin embargo, p ara el resulto
ser "una verdadera distraccion" (3 1 ) Sobre las m aniobras finales en 1 9 1 3, sostiene que
.

" . . . fueron tan dificiles que muchos de mis compafieros perdieron las mochilas . . . Hubo
caminatas de mas de cincuenta kilometros que yo, como buen infante, complete sin
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darme por vencido" (3 1 ). El ingreso de Peron al Colegio Militar y su prueba final son
dos instancias que Martinez trata por medio de la parodia. Para ambos casos Martinez
cuenta con documentacion que desmiente la version del General.
En el primer caso, el discurso de la novela crea una situacion en la que Peron
tiene dificultad de recordar la experiencia de iniciacion en el Colegio Militar. Lopez
Rega desafia al General a relatar este hecho puntual: "Preguntese mi General. P onga las
viscera sobre la mesa. Atrevase. (.Que le paso la noche de la manteada, cuando llego al
Colegio Militar? Quitese del corazon esa espina tan dolo rosa" (1 07, 1 08). Lo irrisorio es
la vehemencia con que el secretario trata que el General recuerde esta instancia y su uso
del lenguaje coloquial. En el texto original de Peron-Lopez Rega no se menciona como
fue la experiencia de Peron en la tradicion de Ia manteada que generalmente es de
humillacion para los novatos. En la version de la parodia, sin embargo, Martinez inventa
una historia en la que, como en el texto original, Peron sale victorioso:

Era costumbre que los recien llegados se sometieran a una prueba de
bautismo llamada manteo. Consistia en palizas inhumanas que nos
sacudian los ultimos restos de soberbia civil y endurecian, de paso,
nuestro espiritu. Un grupo de cadetes habia sufrido antes de mi
entrada la humillaci6n de correr en cuatro patas, desnudo, sabre el
patio /lena de escarcha . . . ( 1 08)
La intenci6n de la parodia es mostrar que este incidente se oculta en el texto original
porque a Peron le resulta vergonzoso recordarlo. Martinez remeda el estilo de Las
memorias del General, y pone en boca de Peron una historia inventada en Ia que el
General hace que su fi g ura salga favorecida. En la parodia, el General convence a los
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cadetes del tercer afio de I a necesidad de terminar con l a cruel tradicion de los rnanteos
dici endo:

"Que nadie tenga un mal recuerdo de su paso por este colegio. Todos

aceptaron. A quel fue mi primer triunfo politico . . . Desde entonces acabaron aquellas
practicas salvajes"

( 1 08). La parodia se burla de la supuesta capacidad de p ersuasion y

liderazgo de Peron, graci as a Ia cual sus cornpafieros y el se escapan del abuso de esta
tradicion . La parodia rnuestra como Peron distorsiona la historia para quedar como un
heroe que, en este caso, logra hurnanizar I a institucion rnilitar. H ay una obvia
exageracion por el supuesto logro de Peron que es justarnente lo que el texto original
hace rnuchas veces con la historia del General.
En el segundo caso, la voz narrativa presenta a Lopez Rega desafiando a Peron a
con tar su experiencia en l as maniobras finales de diciembre de 1 9 1 3 . Aunque P eron se
ha negado a hacerlo, Lopez Rega insiste en recordarle el momento: "El sol abria una
boca de cincuenta grados. Us ted tenia un tobi llo hinchado, mi General. Yo cad a tanto, le
desataba las botas . . . Hubo momentos en que llovieron paj aros" ( 1 09) . Lopez aprovecha
el hecho de que Peron no puede recordar para instalarse en Ia historia o ficial . El humor
sarcastico se da por la exagerada descripcion de Lopez Rega de las maniobras finales. Es
insolito que este sea representado en un hecho ocurrido tres afios antes de Ia fecha de su
nacimiento. Pero como Martinez ha probado con anterioridad, Lopez Rega no tiene
reparos en mentir para quedar en I a historia como alguien que ha estado cerca de Peron
toda su vida.
Martinez se burla de arnbas instancias porque el tiene en su poder informacion
que desmiente Ia version oficial de Peron. Uno de los compafieros del General, el
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teniente coronel Saul Pardo, le entrega a Martinez una declaracion por escrito
(reproducida en Las memorias del General) declarando lo siguiente:
A los pocos dias nos mantearon a todos. Esperaron un dia m uy
he/ado para hacernos sufrir mas. Para mantearnos, los cadetes mas
antiguos se ponian en un corredor, del patio de tierra a! patio de mosaico,
y nos cagaban a trompadas y a lonjazos . . . A Peron lo manto
en pelo un cadete grandote que se llamaba Pascal o Pascual, ya no me
acuerdo. Tendria que haber vista el estropicio que le h icieron . . . Y no se
imagina lo que fueron las man iobras finales . . . Llegam os tirando los
fusiles, las mochilas y todo par el camino . . . Creo que Peron fue
uno de los que no pudo llegar. Se quedo sin aliento en Ia travesia como
tantos otros.

(84, 85)

Martinez usa la parodia para cuestionar la vision idealizada de Peron presentada por la
historia oficial .
Mas adelante en la novela, el contenido repetitivo del texto de Peron es obj eto de
burla por parte de Martinez. En la novela Lopez Rega le pregunta a Peron:
"(,Suprimimos o dejamos tal cual sus reflexiones sobre la vida militar? Son extensas. Y
tecnicas. Algun lector se nos podria quedar dormido en el camino" ( 1 7 1 ) . El comentario
de Lopez Rega sugiere que el relato de Peron es aburrido en las partes que habla sobre su
vida militar. La reaccion de Peron no se hace esperar: "Lopez, (,Y usted que piensa: que
voy a eliminar precisamente la matriz de mi doctrina? . . . Y usted pretende que no diga
eso. Que ande como un mono, por lo anecdotico, de rama en rama. . . Me importan un
caraj o los lectores. Que se duerman" ( 1 7 1 ). El efecto humoristico se produce por la
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reaccion airada de Peron que encuentra ofensivo que Lopez Rega lo critique por hablar
demasiado sobre el significado que tiene para el su adiestramiento militar. Martinez
muestra que lo que Peron ha escrito en relacion a su filosofia mi litar no resulta
interesante para Ia mayoria de los lectores, y critica su insistencia en incorporar esta
informacion en sus memorias.
Esta claro que la parodia es un recurso diferente uti lizado por el novelista para
deconstruir Ia historia oficial escrita por el general Peron con la ayuda de Lopez Rega.
Por medio de la parodia, Martinez se distancia de Ia mencionada version y ataca la
informacion falsa que aparece en ella. Es asi como surge la fi gura de un Peron senil y
decadente que recurre a la mentira para mejorar su imagen en la historia oficial.
Asimismo, se desenmascara a Lopez Rega en sus insolitas mentiras con el fin de
insertarse en la historia oficial al lado del general Peron. AI remedar y ridiculizar el texto
parodiado, Martinez muestra su desacuerdo con una historia claramente manipulada con
la que se pretende crear un mito sobre el general Peron. En otro sentido, la parodia es
una manera de corregir Las memorias del General. Martinez desmiente I a mencionada
historia al burlarse de sus errores y presentar pruebas que rebaten la informacion dada por
Peron y Lopez Rega.
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Seccion II
La intertextualidad en I a narrativa de Tomas Eloy Martinez
A. Hacia una definicion de intertextualidad
Una de las caracteristicas mas notorias de I a obra de Tomas Eloy Martinez sobre
el tema de los Peron, y que ha recibido menos atencion de la critica, es el constante
dialogo intertextual que ocurre en sus novelas. En ambas obras hay un caudal de
referencias que aparecen citadas en diferentes m aneras, a saber: epigrafes, cartas, frases
conocidas de Peron y Evita, la critica de obras escritas por otros autores que tratan el
mi smo tema y hasta Ia letra de musica popular. La intertextualidad es un recurso que
enriquece y potencia las dos obras analizadas en esta disertacion. Las enriquece al
presentar citas de primera mano que permiten conocer mejor a los personajes de I a vida
real, y a! recrear el ambiente un poco olvidado de Ia epoca. Las potencia porque se
afirman en citas de diferentes autores para desarrol lar los temas que presenta, como e l de
Ia historia y el de los Peron.
Aunque Ia intertextualidad no es un fenomeno reciente, ya que se observan
ejemplos en libros tan antiguos como Ia Biblia, tanto el termino como el estudio de Ia
intertextualidad son relativamente nuevos. Julia Kristeva es l a primera en utilizar el
termino y en definir la naturaleza de I a intertextualidad en su articulo, "Bakhtine, le mot,
le dialogue et le roman," public ado en Ia revista Critique en abri l de 1 967. En este
articulo Kristeva puntualiza que "todo texto se construye como mosaico de citas, todo
texto es absorcion y transformacion de otro texto" (3). A esta caracteristica inherente al
texto de asimilar otros textos preexistentes, Kristeva le da el nombre de intertextualidad.
Inicialmente este principia teorico expuesto por Kristeva fue interpretado por los criticos
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como un mero estudio de las fuentes uti lizadas por un autor. En 1 974, en otro ensayo,
Revolution du langage poetigue, Kristeva cambia su tem1ino original de
"intertextualidad" por el de "transposici6n" porque segun ella, el nuevo termino "tiene la
ventaja de precisar que el paso de un sistema significante a otro exige una nueva
articulaci6n de lo tetico-de Ia posic ionalidad enunciativa y denotativa" (Navarro vii).
Es decir, mas alla de identificar las fuentes de un autor, Kristeva propone analizar como
se asimilan los textos y la funci6n y significado que cobran en el nuevo contexto. Otros
te6ricos como Roland Barthes, Michael Riffaterre, Charles Grivel, Gerard Genette,
Lucien Dallenbach, Laurent Jetmy, Marc Angenot, Harold Bloom, entre muchos otros,
han desarrollado este concepto y han redefinido Ia intertextualidad.
Roland Barthes se refiere al intertexto en tenninos generales de la siguiente
manera: "l 'intertexte n'est pas forcement un champ d'influences; c 'est p lut6t une
musique de figures, de metaphores, de pensees-mots; c'est le signi fi ant comme
sirene"( l 975 a, 1 48). Es decir, para Barthes el intertexto no es necesariamente un campo
de i nfluencias, ni tampoco un recurso al que echa mano un escritor, sino Ia repetici6n de
imagenes, metaforas o pensamientos de otras obras que se evocan al leer un texto. En su
obra, The pleasure of the text ( 1 975b), el explica la intertextualidad como una memoria
circular de la cual es imposible sustraerse. Barthes comenta que al leer un texto se puede
hallar detalles que traen a la memoria a otros autores y otras obras y concluye que el
intertexto es "the imposibility of living outside of the infinite text-whether this text be
Proust, or the daily newspaper, or the television screen: the book creates the meaning, the
meaning creates life" (36).
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Michael Riffaterre define en fonna mas especi fica Jo que entiende por intertexto
al observar que es "el conjunto de los textos que podemos asoci ar a aquel que tenemos
ante los ojos, el conj unto de textos que hal lamos en nuestra m emoria a! leer

un

pasaje"

(1 70). En otras palabras, el intertexto es todo 1o que se ha incorporado consciente o
inconscientemente de otras fuentes en el texto. Asimismo, Ri ffaterre redefine la
intertextualidad como "un fenomeno que orienta Ia lectura de un texto, que rige
eventualmente l a interpretacion del misrno y que es lo contrario de I a l ectura lineal"
( 1 7 1 ) S egun Riffaterre, Ia intertextualidad es la interaccion del texto con el intertexto,
.

fenorneno que detennina finalmente el sentido de la obra. Por otra parte, Charles Grivel
da a entender gnificamente para que sirve el intertexto. Segun este critico, Ia cita de otro
texto le sirve al autor "como una palanca en provecho propio," (7 1 ) a partir de Ia cual
puede desarrollar o potenciar una idea.
Otros teoricos como Gerard Genette, por ej ernplo, reelaboran el concepto de
intertextualidad introduciendo otros tenninos. Genette se refiere a lo expuesto por
Kristeva como transtextualidad. A partir de esta, Genette introduce otros terminos para
clasificar cinco tipos de relaciones transtextuales, a saber: intertextualidad,
p aratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad y architextualidad ( 1 977, 5 3 -6 1 )

.

Estos tipos de transtextualidad indican el grado y rnodalidad de relacion entre los textos.
De estos tipos, Ia intertextualidad, la p aratextualidad y Ia metatextualidad son los mas
relevantes en este estudio sabre las obras de Tomas Eloy Martinez. Genette define I a
intertextualidad como "una relacion d e copresencia entre dos o m a s textos, e s deci r,
eideticamente, y l a mayoria de las veces, por Ia presencia e fecti va de un texto en otro"
( 1 977, 54). Es una definicion mas restringida que Ia ofrecida por Kristeva que ayuda a
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poner ciertos limites al estudio intertextual en las obras literarias. Par otro !ado, la
paratextualidad seg(m Genette, "esta constituida par una relacion menos explicita y mas
distante" ( 1 977, 55) como par ejemplo, titulos, intertitulos, notas marginales y epigrafes.
La metatextualidad es basicamente el "comentario que une un texto a otro texto del que el
habla sin citarlo (convocarlo) necesariarnente" ( 1 977, 5 6).
Dado el hecho de que finalmente, y como lo ha expresado Charles Grivel, "no hay
texto que no sea intertexto" (66) y "no hay texto que no sea repeticion" (68), se hace
necesario especificar los limites que se impondran para el tratamiento del tema en el
presente estudio. En este sentido, se analizanin solarnente las forrnas de transtextualidad
claramente manifiestas. En cada caso se tomanin ejemplos para mostrar Ia funcion que
estos intertextos cumplen en las obras.
B . La intertextualidad en La novela de Peron
Una de las forrnas mas obvias de transtextualidad que se encuentra en Ia obra de
Tomas Eloy Martinez es el usa de los epigrafes. La novela de Peron, por ejemplo, esta
precedida par dos epigrafes, uno es una cita de Ernest Hemingway y el otro de Juan
Domingo Peron. La posicion de estos paratextos indica que su funcion es
primordialmente la de guiar al lector en la forma en que Ia obra debe ser interpretada. La
cita de Hemingway lee: "Si el lector lo prefiere, puede considerar este libra como una
obra de ficcion. Siempre cabe la posibilidad de que un libra de ficcion dej e caer alguna
luz sabre l as casas que antes fueron narradas como hechos" (7). Esta cita tomada del
prefacio de la obra de H emingway, Paris era una fiesta (1 965), ayuda a entender que
novela de Peron es una obra ficcional y no una narracion historica. Es decir,
implicitamente se comparan dos tipos de discursos diferentes. El discurso historico,
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segun este paratexto, narra hechos concretos y rea! es, pero tarnbien queda al descubierto
que los hechos narrados por la historia no siempre estan libres de la fi cci6n. Aunque el
discurso historico trata de hechos reales, esto no significa que los represente en su
totalidad. Los vacios que ocurren en el relato historico debido a su inhabili dad de asir
todo un pasado perdido por medio del lenguaje causan esta falta de claridad o
ambigiledad que muchas veces deben ser aclaradas por la imaginacion del lector. Este
p aratertexto invita al lector a adoptar una actitud abierta en relaci6n del discurso ficcional
como una posibilidad de esclarecer los hechos historicos. En este senti do, la ficcion abre
una posibilidad especulativa sobre lo que pudo haber pasado en algun momenta de la
historia en la que se esta reflexionando y que no hay otra manera de averiguarlo. Cabe
constatar que Martinez recurre a Ia opinion de otro autor para mostrar que sus ideas en
tomo a la ficcion pertenecen a un discurso mas amplio y que el, por medio de su obra, se
inserta en dicho discurso. En palabras de Charles Grivel, "el lenguaje del otro produce Ia
seguridad . . . [de] participar en un orden de expansion" (65). Es decir, Martinez no actua
solo, sino que concuerda y participa con otros escritores en el pensami ento y desarrollo
de esta idea. Al apropiarse de estas palabras y reintroducirlas en su obra, Martinez
muestra que Ia misma declaracion para la lectura de Paris era una fiesta es tambien valida
cuando se la traspone a La novela de Peron.
El segundo epigrafe recoge las palabras expresadas por Peron al autor en una
entrevista del 26 de marzo de 1 970. El proposito de esta entrevista fue el de publ icar un
articulo sobre la vida del General en el semanario Panorama (Martinez 1 996, 1 0- 1 1 ) El
.

epigrafe reza: "Los argentinas, como usted sabe, nos caracterizamos por creer que
tenemos siempre la verdad. A esta casa vienen muchos argentinas queriendome vender
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una verdad distinta como si fuese la (mica. LY yo, que quiere que haga? j Les creo a
todo s ! " (7). Debido al tema que reline a Martinez con Peron, se presume que la verdad
en este contexto tiene relacion con la percepcion o perspectiva de la realidad historica.
Juan Peron, el enunciador, cuestiona la actitud de algunos individuos de pretender ser
duefi o s de totia la verdad. En este sentido se alude al canicter fragmentario del
conocimiento de la verdad. AI aceptar que puede existir mas de una version de la
historia, como lo sugiere Peron en esta instancia, se afirma que la verdad se va
conociendo solamente en partes y que es imposible rescatarla en su totalidad. Un efecto
inmediato de este paratexto en el lector es el reflexionar sobre el caracter escurridizo e
inalcanzable de una verdad absoluta.
Los dos paratextos iniciales sugieren lo que el autor tratara de hacer en su obra.
Por un lado, mediante la ficcion esclarecera algunos detalles de la historia que no han
quedado claros, como el de quien fue en realidad Juan Domingo Peron y emil ha sido su
legado politico. Por otro lado, el presentara perspectivas diferentes a la presentada por la
historia oficial de Peron. Aunque estas estan relatadas como ficciones en las
"Contramemorias," tienen su base en entrevistas reales de Martinez a personas conocidas
de Peron por mucho tiempo. AI final de la novela, en la seccion de "Reconocimientos,"
se menciona a algunas de las personas que le han servido de fuente de informacion a
Martinez. Entre elias sobresale la que lee, "A los Siete Testigos que me abrieron sus
caj as de papeles y toleraron mis interrogatorios interminables. A Mercedes Villada
Achaval de Lonardi, que me permitio copiar su diario" (36 1 ). Estas son voces marginales
de amigos, de familiares y hasta de gente contraria a Peron que la historia oficial no ha
tornado en cuenta. Es interesante que Martinez haya citado la postura de Peron en tomo a

121
las multiples posibi lidades de interpretacion de I a historia ya que en I a novela el General
trata de imponer su version como Ia verdadera. En todo caso el paratexto caracteriza a
Peron como un personaj e contemponineo o posmoderno en su forma de evaluar Ia
historia. La postura de Peron en el paratexto paradoj icamente valida el testimonio de
estos testigos como portadores de fragmentos de ·ma verdad mas amplia. La pretension
del narrador de presentar otra version de l a historia mas amplia y ajustada a la verdad, sin
embargo, se constituye en un verdadero problema. Es decir, no exi ste una sol a verdad
historica, sino d i ferentes percepciones de Ia misma.
Ademas de los paratextos iniciales, dentro de Ia novela se observan otros, como
los epigrafes que encabezan algunos capitulos. En el capitulo nueve titulado "La hora de
Ia espada," por ejemplo, se puede observar un ej emplo de Ia naturaleza de la
intertextualidad como un dialogo infinito de citas. AI principia del cap itulo, hay dos
epigrafes provenientes de fuentes no ficcionales. El primero es una cita de una cita.
Como lo indica el texto de Martinez, Wilhelm Groener cita en El testamento del Conde
Schlieffen ( 1 926) a Alfred Von Schlieffen: ''Un conductor de ejercitos no se hace por
decreta. Un conductor nace, llevado por el oleo de Samuel en su cabeza" ( 1 69).
Martinez cita a Groener quien, a su vez, ha citado a Schlieffen, y este ultimo ha utilizado
una imagen de l a Biblia para hacer su declaracion. El enunciador original, Schl ieffen, da
una explicacion de como los lideres militares Began a ser reconocidos como tales.
Schlieffen presenta la imagen biblica del ungimiento del rey Saul por el profeta Samuel.
Segun Ia narracion biblica, Samuel tomo una ampolla de aceite y Ia derramo sabre Ia
cabeza de Saul p ara investirlo como rey por mandata de Dios (La Santa Biblia, 1 S amuel
1 0. 1 ). El aceite es, en este caso, el simbolo del poder. AI evocar esta poderosa imagen,
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Schlieffen muestra lo especial y casi providencial de los pocos que llegan a dirigir
ej ercitos. Segun este paratexto, los conductores nacen dotados para desempefiar la labor
y llegan a sus cargos por designios de Dios y no por promociones politicas.
El segundo epigrafe es una cita de un libro de Peron titulado Conduccion politica
( 1 95 1 ). Segun la cita: "Los conductores nacen, no se hacen . . . y el que 1ace con
suficiente oleo de Samuel ya no necesita mucho mas para conducir" ( 1 69). Aunque
resulta claro que Peron ha citado a Schlieffen, el texto del General no reconoce haberlo
hecho. Martinez utiliza ambos paratextos al principia del capitulo para compararlos
como una prueba de una apropiacion ilegitima. Luego, por medio de la ficcion, entran en
dialogo intertextual ambos paratextos para revelar que no solamente Peron ha tornado las
ideas de Schlieffen, sino tambien frases de Napoleon y de otras fuentes. Lo que en
realidad quiere resaltar Martinez es que algunas ideas centrales de Peron sobre la
conduccion no le pertenecen. Por otro lado, Martinez muestra que uno de los grandes
deseos de Peron es ser recordado como la maxima autoridad en el tema de la conduccion.
Peron esta consciente de que la unica forma de asegurar que este deseo se cumpla es
dej ando estas ideas en sus Memorias como Evita lo hizo muchos afios antes en su libro
La razon de mi vida ( 1 95 1 ) . En el capitulo cuatro, el narrador cementa que Peron, " . . . tal
vez demasiado tarde, advierte que esas Memorias eran la cruz que le faltaba a la iglesia
peronista," y que dichas Memorias "serviran para que se adoctrine el vulgo con el
ejemplo" (48).
En el capitulo nueve, el personaje de Peron define sus Memorias a Jose Lopez
Rega en los siguientes terminos: "Es mi sermon de la montana, Lopez. Mi canto de
bienaventuranza" ( 1 72). El texto entra en relacion metatextual con la Biblia para
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expresar en forma metaforica lo que l as Memorias significan para Peron. Pero el
interrogante sobre el plagio sigue en pie: (,Como puede explicarse que Peron no haya
medido las consecuencias de estos prestamos ilegitimos? Haciendo uso de l a
imaginacion Martinez especula como esto pudo haber acontecido. En l a n arracion, Lopez
Rega explica que "al principio cuando Peron c itaba a Napoleon y Schlieffen, les concedia
comi llas, notas al pie, sinopsis bibliognificas . . . mas adelante se nos olvidaron esos
pruritos" ( 1 72). Lopez Rega le sugiere a Peron suprirnir estas reflexiones o ser mas
nacionalistas usando citas de otros argentinos. La respuesta de Peron no se hace esperar:
(,Y

usted que piensa: que voy a eliminar precisamente la matriz de mi doctrina? De ahi

sale todo, de lo que yo digo sobre l a milicia . . . Peron viene de ahi: es el

troupier,

el

pedagogo de la conduccion" ( 1 7 1 ). Lopez Rega le sugiere especi ficamente que diga lo
mismo, pero con otras palabras porque alguien puede percatarse de que las frases celebres
usadas no son originales, a lo cual Peron responde: "Los argentinos ni siquiera saben
quien es Schlieffen, Lopez, y con el tiempo se olvidanin de lo que Napoleon dijo o no
dijo. Preguntaran: (,Tal frase? jAh, es del General ! Y ahi acabara todo" ( 1 72).
Al caracterizar a Peron razonando de esa m an era, Martinez deconstruye l a imagen
idealizada que tienen los peronistas de su lider maximo. Martinez representa a Peron
como un personaj e deshonesto que toma ventaj a de l a ignoranci a de sus seguidores para
parecerse a una p ersona que tiene una ideologia propia. Aunque el proposito de Martinez
es criticar y desenmascarar a Peron, lo que resulta finalmente de todo esto es un buen
ejernplo de como l as variadas formas de intertextualidad se van entretejiendo. La alusion
de Schlieffen al pasaj e biblico es un ejemplo de metatextualidad en el que se relaciona un
texto con otro sin citarlo directamente . La c ita de Groener y Martinez a la alusion biblica
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de Schlieffen se constituye en un paratexto de acuerdo a Ia definicion de Genette.
Finalmente, el prestamo no declarado de Peron, segun Ia definicion de Genette, es un
plagio , una forma de intertextualidad menos canonica ( 5 0).
El capitulo diez, "Los ojos de Ia mosca" ( 1 9 1 ), es precedido por un extenso
epigrafe que es un a cita directa a Peron, fechada el 29 de junio de 1 966. Por media de
este paratexto, Martinez presenta Ia opinion de Peron sabre dos de sus mas grandes
enemigos que lo derrocaron en 1 95 5 . El paratexto lee de la siguiente manera:
El golpe que me derroc6 en setiembre de 1 95 5 fue encabezado por
Eduardo Lonardi, un general temulento que ya me habia traicionado en
Chile veinte afio s antes, y al que por compasion perdone. No duro
mucho en el poder sino unos pocos meses. Lo reemplaz6 un general
que habia sido alumno mio en Ia Escuela Superior de Guerra, de
nombre Pedro Eugenio Aramburu. Era un hombre inepto para todo,
menos para Ia perversidad. AI primero lo liquid6 la cirrosis. Tuvo el
triste fin que se merecia. Del segundo se encargara el pueblo alguna
vez. El pueblo no dejara sin venganza los estropicios que nos hizo ese
canal la. Aramburu entrego al pais a los intereses extranjeros, fusil6
sin misericordia a los patriotas que se rebelaron y mando a esconder o
a destruir (solo Dios sabe eso) el cadaver de Evita, para que el pueblo
no pudiera venerarlo. Esos crimenes nunca quedan impunes. ( 1 9 1 )
Martinez inserta las palabras de Peron en un capitulo dedicado a reflexiones sobre l o que
es la verdad y como diferentes personas la perciben. El paratexto presenta la version de
Peron quien afirma haber sido traicionado por e1 general Leonardi cuando trabaj aban
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j untos en Chile como agregados militares. Peron se presenta como victima pero que tiene
la virtud de ser compasivo con aquellos que le hacen dafio

y,

debido a esa bondad, su fre

las consecuencias afios mas tarde cuando es derrocado por el mencionado adversario.
Peron, sin embargo, no rel ata los pormenores de I a supuesta traicion de Leonardi en su
contra. A Pedro Aramburu lo culpa de haber mandad ) a esconder o eliminar el c adaver
de Evita y anuncia que el pueblo se vengara de el algun dia. Peron no dice si tiene
conocimiento del plan de los Montoneros de ajusticiarlo.
En el capitulo diez, la presencia de una mosca que se presenta en varios espacios
y

con diferentes personaj es sirve de forma metaf6rica para expl icar el caracter

fragmentario del conocimiento de la realidad. En tres ocasiones en el capitulo se repite Ia
idea de que l as moscas tienen "compuestos ojos, de cuatro mil facetas cada uno. La
verdad dividida en cuatro mil pedazos" ( 1 92). Es decir, Ia verdad es la percepcion que
tiene c ada individuo de un hecho. Lo que Martinez quiere mostrar es Ia imposibilidad de
l legar a una sola verdad. Desdoblado en el personaj e de Emiliano Zamora, Martinez se
pregunta: "i,C6mo abarcar hasta la ultima entrafia dispersa de realidad y no extraviarse?"
( 1 92). Por eso, Zamora esta escribiendo un articulo que ha titulado, "Peron: La vida
entera I Documentos

y

fotos de cien testigos" ( 1 93). La version de cada individuo es

vista como un fragmento de I a totalidad de la verdad. En su intento de representar un
tema tan vasto

y

compl ejo como I a vida entera de Peron, Zamora se encuentra con

diferentes opiniones que imposibilitan el acceso a una verdad consistente. Aunque el
i ntertexto presenta la version de Peron como victima de sus enemigos, en este capitulo se
presentan otras versiones basadas en varios documentos que contradicen lo afirmado por
el General.
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En el capitulo doce titulado, "Cambalache," el periodista Zamora visita a la viuda
del general Eduardo Lonardi, dofia Mercedes Villada Achaval de Lonardi. La visita toma
Iugar el mismo dia del regreso de Peron a Argentina. El proposito de Zamora es
averiguar la otra version de lo ocurrido entre Peron y Lonardi en Chile. En esta visita el
periodista intercambia la informacion que el posee por la copia del diario de vida de la
viuda del General Lonardi. Desde la perspectiva de la viuda, fue Peron quien traiciono a
su marido en Chile. Segun este documento, al cual Martinez hace mencion en su seccion
de "Reconocimientos" al final de la obra, Peron se involucro en actividades de espionaj e
mientras se desempefiaba en Chile como agregado militar en la embaj ada de Argentina.
Ayudado por un argentino residente en Chile, Guido Arzeno, Peron pensaba conseguir
documentos secretos sobre las intenciones del gobiemo chilena de comprar armamentos.
Estos documentos serian vendidos por el ex-oficial del ejercito chilena, Carlos Leopolda
Haniez. En realidad, el gobiemo chilena sospechaba de este ex-oficial y, por media de
otros oficiales activos, amigos de Haniez, le tendieron una trampa poniendo a su
disposicion documentos falsos. Pocos dias antes de concretarse el negocio, el gobiemo
argentino mando llamar a Peron para ocupar otro puesto en Buenos Aires. Peron le
aseguro a Haniez que Lonardi tenia ordenes de cerrar el trato. Por otro lado, Peron le
indico a Lonardi que tenia que terminar la operacion y que no habia ningun peligro.
Cuando Lonardi se presento al lugar indicado para realizar la transaccion, fue
sorprendido por los detectives chilenos. Este incidente resulto en el inmediato retiro de
Lonardi de Chile por parte del gobiemo argentino. Segun el recuento de la viuda de
Lonardi, Peron se desentendio totalmente de su participacion en el hecho. Martinez saca
a la luz este recuento que dej a mal parado a Peron. Despues del fracaso, Peron se lava
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las manos y no ayuda a un compafiero que ha caido en desgracia por su culpa. Esta
version echa por tierra lo afirmado por Peron en el intertexto de haber sido traicionado
por Lonardi.
Sobre Pedro Eugenio Aramburu, en el intertexto fechado en junio de 1 966, Peron
declara con certeza que e l pueblo se vengani de este personaj e. Bien es sabido que este
militar y politico fue secuestrado el 29 de mayo de 1 970 por el naciente grupo guerri llero
peronista de los Montoneros y "ajusticiado" por haber fusilado en 1 95 6 a veintisiete
lideres peronistas. Los mismos jovenes Montoneros se han encargado de informar con
luj o de detalles sobre esta accion a la que dieron el nombre de "Operacion Pindapoy"
(http://www.ellatinoamericano.cjb.net). Segun los Montoneros, despues de secuestrar a
Pedro E. Aramburu , realiz aron u n j uicio en el cual lo acusaron, entre otras cosas, de
haber promulgado los decretos 1 0.362 y 1 0 .363 e1 9 de junio de 1 95 6 que I egalizaban Ia
matanza de los veintisiete l ideres sin juicio previa. Otro cargo que le imputaron a
Aramburu fue e l haber encabezado l a represion al peronismo. Asimismo, le acusaron de
haber profanado el Iugar donde permanecian los restos de Evita y I a desaparicion de su
cadaver. Finalmente, otro d e los cargos en contra de Aramburu fue l a difamacion de Juan
Domingo Peron y de Evita. Por medio de un comunicado, los Montoneros informaron
que el primero de j unio de 1 970, Pedro Eugenio Aramburu fue ej ecutado al ser hallado
culpable de los cargos en su contra. La persona que ejecuto a Aramburu, segun los
mismos Montoneros, fue Fernando Abal, jefe de esta nueva organizacion guerrillera que
en aquel momento contaba con solo doce miembros.
Martinez recrea el episodio de la muerte de Aramburu como un cumplimiento de
la advertencia que Peron habia hecho en el paratexto del capitulo diez. Pero Martinez va
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mas alla del acierto de Peron respecto al futuro de Aramburu. Elabora su texto a traves
del recuerdo de un encuentro entre Abelardo Antezana-un supuesto miembro de los
Montoneros-y el periodista Zamora, en el cafe Gij on de Madrid, en 1 97 1 . Ahara es el
20 de junio de 1 973 y Zamora recuerda las palabras de Antezana: "yo mate a Aramburu"
( 1 96). Casi toda la informacion proporcionada par el personaj e de Antezana coincide con
la de los mismos Montoneros: e.g., los nombres de los fundadores de dicho movimiento
guerrillero, el nombre de la operacion y los detalles de la ej ecucion de Aramburu. Lo que
Martinez afiade par media de la ficcion es el supuesto contacto de los Montoneros con
Peron antes de la "Operacion Pindapoy." Antezana constata que, "En mayo de 1 970,
antes de secuestrarlo, yo le escribi a Peron pidiendole consejo. El General, una vez mas
se lavo las manos. Usted sabra lo que hace, Antezana. Usted ya habra medido las graves
consecuencias" (200). La caracterizacion de Peron par Martinez otra vez sufre un grave
deterioro porque hace ver al General como complice del ajusticiamiento de su enemigo.
Segun esta caracterizacion Peron no hace mucho par detener los planes de los
Montoneros ni tampoco los delata a las autoridades argentinas. Por consiguiente, su
pasividad ante este plan deconstruye la imagen de victima que Peron pretende reflej ar par
media del paratexto.
Finalmente, fragmentos de tres tangos son utilizados a traves de la novela con
diferentes fines. El primero de ellos proviene del famoso tango, "Cambalache" de
Enrique Santos Discepolo, y se inserta en la novela en el capitulo dace que lleva por
titulo el mismo nombre del tango. En este capitulo se comenta que Peron cantaba este
tango en Chile a las nuevas amistades que se habia forj ado, entre las cuales estaba la del
presidente Arturo Alessandri . Peron definia dicho tango como una "rapsodia etica del
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alma argentina" (229). Tan conocida es su letra que el presidente chileno en una ocasi6n
corrigio cortesmente a Peron por equivocarse levemente en uno de sus versos. En vez de
cantar "El que no llora no mama I y el que no afana es un gil," Peron canta "El que no
llora no mama I y el que no mama es un gil ! " (229). Es ironico que Peron se i dentifique
con la letra de un tango que describe Ia decadencia de los valores eticos y morales de Ia
sociedad del siglo veinte y que, por otro !ado, 11eve a cabo actividades de espionaj e en
contra de los que le han brindado su amistad.
Una estrofa de un tango menos conocido que Martinez cita es el de Maria Elena
Walsh, "EI 45." Los primeros dos versos de Ia tercera estrofa dicen: "Te acordas
hermana de la Plaza de Mayo I cuando ' el que te dije' salia al balcon." La version de
Martinez es un poco diferente a] original :

(. Te acordas hermano I del Cuarenta y Cinco I

"

cuando el que te dij e I salia a! balcon?" (26 1 ). Martinez inserta estos versos en el
capitulo titulado "Primera Persona," en donde el periodista Zamora-en el que Mmiinez
se ha desdoblado a traves de toda la novela-entrevista a! personaj e Tomas Eloy
Martinez sobre Peron. Martinez adapta la letra de los versos del mencionado tango para
expresar la experiencia que tuvo al encontrarse con Peron por primera vez en Madrid en
1 96 6 con motive de una entrevista periodistica.
La tercera cita aparece como un paratexto del capitulo dieciocho titulado, "Con el
pasado que vuelve," y proviene del famoso tango de Alfredo Le Pera, "Vo1ver." La
estrofa citada dice, "Tengo miedo del encuentro I con el pasado que vuelve I a
encontrarse con mi vida" (32 1 ) Martinez recurre a este tango en un capitulo donde se
.

enfoca en los siete testigos compafieros de infancia de Peron. Estes amigos han ido al
aeropuerto de Ezeiza para esperar su llegada. Para estos ancianos, Peron no tiene nada
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que ver con el mito en el que creen la mayoria de los argentinas. Por esa raz6n, el
fragmento del tango sirve para imaginar los sentimientos de Peron al reencontrarse con
un pasado que no puede manipular.
La cita de fragmentos de estos tres tangos, ademas de cumplir en cada caso una
funci6n especifica, en su totalidad ayudan a evocar el sentir de otra epoca. Por la
evocaci6n de "Cambalache," se puede ver que las quejas del pasado expresadas en el
conocido tango, son parecidas a las del presente. El tango dice:
Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor
ignorante, sabio, chorro,
generoso, estafador.
Todo es igual; nada es mejor;
lo mismo un burro que un gran profesor.

Que falta de respeto,
que atropello a la raz6n;
cualquiera es un sefior,
cualquiera es un ladr6n

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Discepolo 2)
En este caso en particular, la cita de unos versos produce en la mente del lector una
relaci6n transtextual con el contenido de todo el tango. El tono del tango es de un
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profunda pesimismo por Ia perdida de valores morales en el siglo veinte. Como lo ha
dicho Discepolo, asi fue Ia historia "en el quinientos seis I y en el dos mil tambien"
(Discepolo 2). Es d ecir, los males mencionados siempre han existido y seguinin
existiendo.
En los capitulos de la novela se observan varios casas transtextuales, siendo los
intertextos mas importantes la Biblia y el ensayo "Las memorias de Puerta de Hierro,"
que Martinez reproduce en su coleccion de ensayos Las m emorias del General ( 1 996).
En el primero d e estos casas, Ia metatextualidad es utilizada, en terminos de Grivel, como
una "palanca" o instrumento para describir un clima especial vivido el dia del regreso de
Peron a Argentina y para la caracterizaci6n de uno de los personajes principales de la
obra, Jose Lopez Rega. En el segundo caso, Martinez recurre a la intertextual idad para
cuestionar el discurso de Peron. Ademas de estas dos fuentes, se observan paratextos en
forma de epigrafes que aluden especialmente al arte de Ia conduccion y a otros temas
como el derrocamiento de Peron en 1 95 5 . Finalmente, cabe destacar fragmentos de
musica popular que se integran con diversas finalidades.
En primer Iugar, conviene examinar el contexto de Ia relacion metatextual
observada en el capitulo dos titulado, "Los compafieros del area." Este c apitulo recrea el
clima de expectacion del "Gran Dia" del regreso de Peron a Argentina. Para describir
este clima de fervor popular, la novela entra en una asociaci6n metatextual con la Biblia.
A traves del personaj e Arcangelo Gobbi, se describe la experiencia colectiva de los
argentinas del momenta historico. Aunque la Biblia no es citada directamente, hay
terminos e imagenes que evocan pasajes biblicos y creencias fundamentales de la fe
cristiana. El narrador advierte que a Arcangelo Gobbi,
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l e so bra voluntad para ponerse de pie y dar gracias a Dios por haber
l legado al Gran Dia. Con uncion contempla la foto del General que los
escenografos han colgado en el centro del altar donde esta montando
guardia, sobre el puente mas proximo al aeropuerto de Ezeiza. AI caer
la tarde Peron descendera en helicoptero y caminara hacia el pulpitosuspendido sobre la cabeza de las multitudes-para pronunciar su
sermon del regreso. (2 5)
El lenguaj e utili zado para describir el momento tiene una fuerte connotacion religiosa.
Comenzando con el nombre de Angelo Gobbi, se observa una reminiscencia lexica con el
personaje bfblico del Angel Gabriel-recordado por haber anunciado a Maria que daria a
luz a Jesus, el mesias prometido. En Ia novela, este personaj e es caracterizado como un
hombre de mucha devocion que pertenece a una secta religiosa. Angelo Gobbi
contempla la imagen del General con "uncion" como alguien que venera una imagen
religiosa con una actitud de recogimiento y entrega. En su conjunto, la cita presenta una
reminiscencia tematica con el relato biblico del regreso de Jesus a la tierra. La actitud
expectante y de devocion del personaje, su descripcion del momento como el "Gran Dia,"
y

la forma en que se describe el regreso de Peron muestran un paralelismo con las

referencias biblicas del "dia del Sefior," especialmente con la descripcion de la Primera
Epistola de Pablo a los Tesaloniscenses y en la Segunda Epistola Universal de P edro de
dicho evento 1 •

1

La Primera Epistola a los Tesaloniscences, capitulo cuatro, versiculo dieciseis lee: "Porque el Senor

mismo con voz de mando, con voz de arcangel, y con trompeta de Dios, descended del cielo . . . " ( 1 096).
Por su parte, Ia Segunda Epistola Universal de Pedro, capitulo tres, versiculo diez lee, "Pero el dia del
Seiior vendni como ladr6n en Ia noche . . . " ( 1 1 3 2).
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Tanto en el relato biblico, segun San Pedro, como en el de Ia novela se uti liza el
tiempo fut uro como anuncio profetico de lo que acontecera en el ansiado momento. En el
relato biblico de San Pedro, el retorno tomara Iugar en Ia noche mientras que en Ia novela
sera en un atardecer de inviemo. En los dos relatos habra un descenso de lo alto para
reencontrarse con su pueblo. En el caso de Peron, despues de descender, caminara a un
pulpito desde donde pronunciani un sermon. Los terminos utilizados corresponden a una
retorica religiosa-Gran Dia, uncion, altar, pulpito y sermon-que buscan acentuar la
importancia trascendental que tiene para muchos argentinas el regreso de su lider. La
metatextualidad que se establece en la novela con imagenes biblicas ayuda a realzar la
importancia del momento en la mente del lector y a mostrar la evolucion que ha
experimentado Ia figura de Peron desde su derrocamiento en 1 95 5 . El capitulo veinte
i lustra muy bien el cambio que se ha producido con el tiempo. El narrador explica:
Le rindieron honores, con los sables desenvainados. La misma gente
que tiempo atras habia ordenado que se castigara con Ia carcel el mero
uso publico de su nombre y que habia vetado a su partido en todas las
elecciones, estaba alii abraz{mdolo, dando gracias a Dios por haberlo
conservado saludable y entero, en condiciones de salvar a la patria.
(352)
La imagen de Peron ha evolucionado desde I a de un perseguido pol itico a un salvador de
Ia patria. La unica fuente de informacion que los argentinas han tenido sobre Peron ha
sido Ia historia mitificada del General

y

!a memoria de su primer mandato que ha crecido

gracias a los fracasos de los gobiemos posteriores. El recurso metatextual con la Biblia
es utilizado para potenciar Ia descripcion de Ia llegada del gran lider.
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Otro caso de metatextualidad que se observa en el capitulo uno, "Adios a
Madrid," esta relacionado a la caracterizacion de Jose Lopez Rega, uno de los personajes
principales de la novela. Basicamente, este capitulo trata del vuelo de regreso de Peron a
la Argentina el 2 0 de j unio de 1 973; por lo tanto, el espacio narrativo en que la accion se
desenvuelve es el avion. En este espacio se distinguen dos divisione� de cabinas que
sirven para mostrar graficamente las relaciones de poder entre los pasaj eros. En la
primera clase viaj an el general Peron y las dos personas mas cercanas a el, su esposa
Isabel y su secretario personal Jose Lopez Rega. El poder o influencia de las personas
esta relacionado al grado de cercania que tienen con Peron. En la clase turista viaj an
unos cien hombres, entre ellos, el Presidente de Argentina Hector J. Campara,
gobemadores provinciales y lideres sindicales cuya importancia queda relegada a un
segundo plano. Despues de Peron, el personaj e mas influyente es el secretario Lopez
Rega. Esta cadena de comando queda demostrada en el momenta critico suscitado por el
informe entregado por los pilotos que en el aeropuerto de Ezeiza las Fuerzas Armadas
Revolucionarias han atacado con armas de fuego y se han producido baj as de civiles. Los
pi lotos piden instrucciones de donde aterrizar. Debido a que Peron opta por no participar
de esta decision, Lopez Rega les ordena a los pilotos aterrizar en el aeropuerto militar de
Moron. El presidente Campara desautoriza a Lopez Rega y ordena que se prosiga con el
plan inicial para no defraudar al pueblo que ha ido a dar la bienvenida a Peron.
Finalmente, se impone la decision de Lopez Rega quien, apoyado por Isabel Peron, dej a
sin efecto l a orden del presidente Campara. Este incidente sirve para demostrar la nueva
estructura de poder que se establece con el regreso de Peron a Argentina.
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Es en este contexte que surge Ia figura de Lopez Rega como uno de los personaj es
mas importantes de Ia novela. El narrador toma bastante tiempo para describirle en los
siguientes terminos: "Parecia un camicero de barrio: era retacon y confianzudo . Se
posaba como una mosca sobre todas las conversaciones, sin preocuparse en Io mas
minimo por la tolerancia de la gente . . . se vanagloriaba de su antipatia" ( 1 2) . Pero mas
importante que esta descripcion de su aspecto fisico y de su personalidad es la relacion
metatextual que se establece con la Biblia para ayudar a mostrar la cosmovision de este
individuo y su rol en el circulo inmediato de los Peron. El narrador afirma que en
privado Jose LOpez Rega "pedia que lo l lamaran Daniel ya que por ese nombre astral lo
conoceria el Senor cuando tronara el escarmiento del apocalipsis" ( 1 2).
Hay varios terminos utilizados por este personaj e tales como el nombre de Daniel,
el Senor y el tronar de trompeta en el dia del Juicio del Apocalipsis que identifican
claramente la fuente de donde provienen. La eleccion de Daniel por Lopez Rega no es
casual sino que, a traves del profeta del Antiguo Testamento del mismo nombre, pretende
definir su identidad y funcion. El profeta Daniel es recordado como un varon hebreo
sabio que pudo adivinar e intetpretar un sueiio que el rey Nabucodonosor h abia olvidado.
En otra ocasion, pudo descubrir el significado de las p alabras misteriosas que una mano
escribia en l a pared mientras que el rey Belsasar observaba el hecho. En ambos casos sus
interpretaciones tenian que ver con el futuro del reino babi lonico. En l a actualidad, la
funcion del profeta Daniel puede definirse como I a de un clarividente.
La relacion metatextual, sin embargo, va mas alia que I a de un personaje que solo
predice el futuro inmediato y parece aludir a lo dicho por el angel Gabriel a Daniel en una
vision: "He aqui yo te enseiiare lo que ha de venir en el fin de la ira: p orque al tiempo se
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cumplini" (La Santa Biblia, Daniel 8. 1 9). Daniel se encuentra en un nivel escatologico
que puede prever lo que aconteceni en el dia del fin del mundo o del Apocalipsis. En la
novela, el hecho de qu e Lopez Rega asuma la identidad de este profeta permite entrever
su complej a cosmovision, y explica su comportamiento de mezclar lo real con lo
sobrenatural a traves de toda la obra. En su extrafio modo de percibir la realidad, Lopez
Rega se ve a si mismo, y es visto por Peron e Isabel, como un adivino. Lopez Rega cree
tener el poder de desentrafiar los misterios del futuro y percibe su funcion como un guia,
asesor y hasta protector de los Peron al emplear sus facultades y creencias religiosas.
Durante el vuelo de regreso, Peron le dice al secretario : "Era verdad lo que usted me
predijo, Lopez. Que yo un dia iba a tirar mis huesos en la pampa" ( 1 3). El narrador
muestra que Peron da credito a Lopez Rega de adivinar un hecho oue se esta cumpliendo
con su retorno.
En otros casos mas extravagantes, la metatextualidad con la Biblia le permite a
Martinez dar verosimilitud al comportamiento de este personaj e en la novela. En el
mismo capitulo uno, por ej emplo, el narrador indica que mientras Peron dormia, "Lopez
habia tratado de medirle el espesor del aire en los alveolos de los pulmones. Lo
penetraba con el pensamiento e iba siguiendo, de un alveolo a otro, la marcha languida y
entrecortadas de las corrientes" ( 1 2). En el capitulo cuatro, Lopez Rega afirma haber
estado con Peron en el velorio de Bartolome Mitre en 1 906, diez afios antes de haber
nacido (54). En el capitulo trece, Lopez Rega realiza un ritual para traspasar el alma de
Evita al cuerpo de Isabel Peron (255). Solo al tener en cuenta que este personaj e cree ser
el profeta Daniel que se puede entender su forma de percibir la realidad y aceptar su
caracterizacion como creible.
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El capitulo cuatro titulado, "Principia de l as memorias," encuentra su intertexto
principal en un documento que Martinez titula "Las memorias de Pu erta de Hierro," y
que incluye en su coleccion de ensayos, Las memorias del General ( 1 996). En el pr6logo
de esta coleccion Martinez explica los pormenores de su visita a Peron en Madrid los dias
26 al 29 de marzo ie 1 970 de la siguiente manera: "grabe las Memorias que el General
habia dictado a su secretario/mayordomo Jose Lopez Rega. A veces, Peron incorporaba
digresiones al relate e iba llenando los vacios de lo que Lopez leia. Otras veces, el
mayordomo corregia los recuerdos de Peron o los aderezaba con comentarios insolitos"
( 1 1 ). Con esta version producida por Peron y Jose Lopez Reg a, Martinez escribe un
articulo que publica en el semanario Panorama del 1 4 de abril de 1 97 0 sobre los prim eros
cincuenta aii.os del General y que reproduce en Las memorias del General ( I 95). Este
relate, sin embargo, no dej a conforme a Martinez quien esta consciente de Ia infom1acion
imprecisa y tendenciosa que Peron le entreg6 durante su visita en Madrid. En La novela
de Peron, Martinez cita partes de la informacion original de Peron-Lopez Rega en forma
literal, y a veces altera dicho documento agregando mas informacion de su parte para
mostrar c laramente lo que el General pretende hacer en su autobiografia. Por medic de I a
ficcion, Martinez cementa e l intertexto, lo cuestiona y pone e n t e l a de juicio l a veracidad
y motivacion de lo que Peron y Lopez Rega han compuesto. Al principia de estas
"memorias," por ejemplo, Martinez cita directamente el recuento de Peron de "Las
memorias de Puerta de Hierro" ( 1 9), refiriendose a su trasfondo familiar:
hijo de Tomas L iberato Peron, medico y doctor en Quimica .

. .

".Mi padre era

" (49). A este intertexto

Martinez aii.ade una opinion ficcional de Peron en la que el General expresa su deseo de
incluir y enfatizar que su bisabuelo era un inmigrante sardo que llego a Argentina en
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1 830 y su bisabuela era escocesa. Mas adelante el narrador cuestiona e l pasado ancestral
de Peron aduciendo que en los registros de pasajeros aparece un Pedro Peron que llego en
1 823 y un Domingo Peron en 1 848 procedcnte de Montevideo. Lo que Martinez hace en
este proceso deconstructivo es, primeramente, citar las palabras literales de Peron en las
que el General subraya la posicion privilegiad a de su abuelo. Seguidamente, con un
ej emplo ficcional, Martinez muestra que Peron desea incluso asignar a los padres de su
abuelo un linaj e europeo, lo cual es vista por los argentinas como algo valioso que brinda
cierto prestigio. Finalmente, Martinez muestra por media de la ficcion la tendencia de
Peron a arreglar su pasado con fechas y hechos que no tienen un fundamento solido en la
realidad.
Mas adelante en la novela, Martinez continua citando a Peron en su recuento de la
honrosa historia de su abuelo en los siguientes terminos:
La vida de ese

(ilustre) antepasado esta /lena de honores. Fue senador

nacional, mitrista, por Ia provincia de Buenos A ires: Presidente del
Consejo Nacional de Higiene, /o cua/ equ iva/ia a min istro, y

(heroico)

practicante mayor del Ejercito en Ia guerra del Paraguay. Desempeiio
varias m isiones en el extranjero, especialmente en Francia donde vivio en
a/gun tiempo.
Pavon

.

(Vertio su sangre) Participo tambien en Ia batalla de

. (50)
.

Martinez cita casi palabra por palabra lo que Peron afirma en "Las memorias de Puerta de
Hierro" ( 1 9, 20) con excepcion de las palabras en parentesis-"ilustre", "heroico" y
"vertio su sangre"--que indican las cualidades que el General trata de resaltar en su
abuelo con el fin de mostrar que proviene de una familia ej emplar. El autor usa este
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intertexto como prueba de los datos falseados provi stos por Peron. Por medio de la
ficcion, tambien comenta este intertexto e incluso alude a su propio articulo al afinnar:
"Mas de un historiador ha querido corregir aquellos datos cuando el General autorizo a
que los publicara la revista Panorama. Que el abuelo fue diputado provincial en 1 868 y
no senador de l a Nacion . . . " (50). Martinez muestra que Peron exagera la importancia de
sus antepasados y corrige los datos inexactos entregados por el General. Sobre la mision
del abuelo de Peron en el extranj ero, el autor aclara que solo fue becado en Paris por seis
meses y que no tuvo ninguna participacion en la guerra del Paraguay. Pero no solo
corrige la autobiografia de Peron, sino que imagina como se ha llegado a una version tan
auspiciosa para el General. En este sentido, Peron en la novela afinna: "No veo cual es l a
diferencia entre el retrato d e mi abuelo, que Lopez Rega-acepto-ha mej orado un poco
en l as Memorias. Carajo, ;,son o no son en sustancia la misma persona? Esa pasion de
los hombres por la verdad me ha parecido siempre insensata" (50). Martinez caracteriza
a Peron como un lfder que perrnite que su historia familiar sea alterada s iempre y cuando
le favorezca. Como resultado, se obtiene una autobiografia con una fuerte dosis de
ficcion mientras que la novela, que por naturaleza es ficcional, viene a enmendar las
inexactitudes de la autobiografia.
Martinez utiliza este intertexto con el c laro fin de exponer este lado oscuro d e
Peron como u n hombre calculador y manipulador de l a verdad d e su propi a historia y
para parodiar dicha version. Martinez, sin embargo, adelanta lo que hara en su novela ya
que no intentani llegar a una sola verdad sino, mas bien, presentara otra interpretacion
paralela a la autobiografia de Peron. Es decir, presentara dos versiones de dicha historia.
La primera es la autobiografia que el mismo Peron produce con la ayuda de su secretario,
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Jose Lopez Rega. Este relato citado es cuestionado y parodiado por el narrador que
resalta los detalles convenientemente omitidos y/o arreglados. La otra version, las
contramemorias, es una biografia escrita por el personaj e Zamora, un periodista de Ia
revista Horizonte. Por medio de entrevistas a varias personas vinculadas con Peron,
como los amigos de su infancia, Ia sefiora Mercedes Villada Achaval de Leonardi (viuda
del general Leonardi), e incluso el personaj e Tomas Eloy Martinez, Zamora construye
otra historia que muestra el lado desconocido y no tan auspicioso para Peron como su
autobiografia. El proposito de esta otra version se expresa en el capitulo tres, "Las fotos
de los testigos." El director de Ia revista Horizonte le ha ordenado a Zamora descubrir
quien es en realidad Peron. El director constata: "El Peron oficial ya estara vaciado. Hay
que buscar al otro . . . Abundan las alabanzas, las mitologias, los rejuntes de documentos, Ia
verdad no aparece por ninguna parte . . . La verdad es lo que se oculta (_no?'' (3 7). Es decir,
las versiones que aparecen sobre Peron solo muestran, segun el director, una verdad
parcial, Ia del General en sus mejores momentos, Ia cual le ha convertido en un mito.
Estos ejemplos muestran que Martinez trata de esclarecer Ia historia a! presentar
la version de Peron y al cuestionar Ia precision de los datos de su relato. Por otro !ado,
presenta Ia version paralela basada en multiples testigos que representa la parte
desconocida de Peron. Esta version deconstruye Ia version mitificada sobre Ia vida del
General. El autor no pretende llegar a una sola verdad, sino que presenta Ia parte que se
ha ocultado para, asi, llegar a una vision mas balanceada de Ia historia. En todo caso, es
ironico que utilice las palabras de Peron para sustentar su proposito, ya que en Ia novela
Ia version del General es Ia que se cuestiona por no ajustarse a Ia verdad.
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En general, l a transtextualidad en La novela de Peron cumple muchos propositos.
En primer Iugar, las citas directas de "Las memorias de Puerta de Hierro," y las
afirrnaciones de Peron en otras instancias, sirven como punto de p artida de un
cuestionamiento de Ia historia oficial. En este sentido, Ia intertextuali dad es fundamental
para corregir Ia historia y desmitificar Ia figura del General Peron. En cuanto a Ia
metatextualidad, es un recurso que Martinez utiliza para Ia caracterizacion de diversos
personaj es y eventos. Es decir, por medio de este recurso, I a recreacion de personaj es y
situaciones ayudan a esclarecer los hechos del pasado, demostrando que Ia interaccion de
la ficcion con los intertextos produce una version mas balanceada de I a histori a.
C. La intertextualidad en Santa Evita
La intertextualidad explicita cobra mucho mas importancia en Santa Evita que en
La no vela de Peron y se da en otras formas. S anta Evita esta precedida por dos epigrafes
y, al igual que en La novela de Peron, estos dan un sentido general de toda Ia obra. El
primero es una cita a los versos 23-2 9 del poema de Sylvia Plath, "Lady Lazarus" ( 1 962) :
"Morir I Es un arte como cualquier otro. I Yo lo hago extremadamente bien." Este
paratexto explica bien el concepto de Ia transposicion a la cual se referia Jul i a Kristeva.
En el contexto original del poema estos versos se refieren a los intentos de suicidio de su
autora, Sylvia Plath. A pesar de que los ha planeado bien, sus intentos fracasan y es
siempre resucitada por los medicos. En el titulo de su poema, Plath alude
metatextualmente al relato biblico del milagro de la resurreccion de Lazaro por Jesucristo
para expresar lo que a ella le acontece cuando trata de terrninar con su vida. De acuerdo
con el resto del poema, Plath intenta suici darse en mas de una ocasion. En su molestia
por no lograr su obj etivo, Plath siente que todo es un teatro: ser resucitada, llegar al
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mismo sitio y ver el mismo rostro del doctor exclamando que es un "milagro" (versos 303 8).
Aunque Martinez transpone estos versos, en el contexto de su novela el paratexto
adquiere un significado diferente. Muy al contrario de Sylvia Plath, Evita no quiere
morir. Pero ante la inminencia de su muerte, ella prepara el camino para seguir presente
en Ia memoria de la gente. En la novela, Evita le dice a Peron: "Lo que no quiero es que
la gente me olvide, Juan;" Peron le responde: "Quedate tranquila. Ya esta todo
arreglado. No te van a olvidar" ( 1 5 ) La preparacion de su muerte, es decir, el paso de
.

una presencia fisica a la de una permanencia en la memoria colectiva de la gente es el
arte que Evita logra hacer muy bien. En este sentido, ademas de sus numerosos
discursos, un afio antes de su muerte Evita publico La razon de mi vida ( 1 9 5 1 )-libro
autobiografico en el que expone sus ideas sobre el peronismo-mediante el cual quiere
ser recordada despues de su muerte. En ese libro Evita dice que quisiera que algun dia
dij eran de ella: "Hubo al lado de Peron, una muj er que se dedico a llevarle al Presidente
las esperanzas del pueblo, que luego Peron convertia en realidades . . . De aquella muj er
solo sabemos que el pueblo la llamaba carifiosamente, Evita" (76). Para Evita, la
aceptacion y legitimacion que no tuvo durante su infancia, y que logro gracias a Peron,
son muy importantes de perpetuar. Por otro lado, para Peron la imagen fisica es lo mas
importante. Como buen militar que respeta los simbolos visibles como la bandera y las
estatuas de los proceres, el plan de Peron es que el cuerpo de su esposa sea embalsamado
y colocado en un gran mausolea para que se mantenga en la memoria del pueblo. La
novela en este sentido trata de las muchas formas de trascendencia de Evita despues de su
muerte en la Argentina a traves de la literatura, el arte y la memoria. La funcion de este
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paratexto es gui ar al lector a pensar en las diferentes formas en que Evita ha "resucitado"
y esta vigente en Ia memoria de los argentinas.
El segundo epigrafe proviene de una entrevista hecha a Evita en "Antena," el 1 3
de julio de 1 944. De esta entrevista Martinez cita las siguientes p al abras de l a Primera
Dama: "Quiero asomarme al mund J como quien se asoma a una coleccion de tarjetas
postales." Aunque este paratexto publicado en la revista "Antena" tiene un fin
especifico, en el contexto de l a novela de Martinez tiene su propio significado. Uno de
los objetivos de Martinez en S anta Evita es mostrar a Evita en diferentes perspectivas,
como quien ve un album de fotografias. La intertextualidad es uno de los medics que
Martinez utiliza para l levar a cabo este fin. Se conoce a Evita a traves de su obra La
r�zon de mi vida, de sus frases famosas, sus cartas a Peron y su testamento. Estas cuatro
fuentes son intertextos que permiten recuperar ciertas instancias en la vida de Evita y
proveen un perfil intima de su personalidad.
Ademas de los epigrafes que introducen la novela, hay otros que encabezan
algunos capitulos. El capitulo cuatro, titulado "Renuncio a los honores, no a la lucha,"
por ejemplo, es introducido por una cita que proviene de Ia obra de Oscar Wilde, El
critico como artista, que lee: "El unico deber que tenemos con la historia es reescribirla"
(79). Tanto el titulo como el epigrafe son paratextos que explican el proposito del
capitulo cuatro. Como lo indica el autor, el titulo es una cita proveniente del diaJogo de
Evita durante el Cabildo Abierto del p eronismo del 22 de agosto de 1 95 1 (5). Como ya
se ha mencionado en l a primera parte de esta disertacion, dicho evento dej o un enigma
que la h istoria no ha podido resolver, esto es, Ia negaci6n de P eron que Evita fuera la
candidata a Ia vicepresidencia de Argentina. El capitulo cuatro recrea el Cabildo Abierto
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y una explicaci6n de los hechos por el personaj e de Julio Alcaraz. El epigrafe sefiala la
necesidad de reescribir la historia, presumiblemente para aclarar los vacios que han
quedado en ella. En el contexto de este capitulo, la reescritura de una historia
ampliamente conocida tiene como prop6sito remitir al lector al mencionado evento y
reflexionar sobre una posible explicaci6n de lo ocurrido.
El capitulo dieciseis titulado "Tengo que escribir otra vez," es encabezado por un
epigrafe proveniente de la obra de Claude Levis Strauss, La pensee sauvage. La cita lee:
"La historia puede llevamos a cualquier parte, a condici6n de que nos salgamos de ella"
(3 85). De acuerdo al autor, el titulo es tornado de la introducci6n de la obra adjudicada a
Evita, Mi mensaje (6) y tambien es la ultima oraci6n de la novela (39 1 ) . El mencionado
capitulo es una explicaci6n de Martinez de como surgi6 en el el interes por escribir sobre
el tema de Evita. La novela, en este sentido, es autoexplicativa. La relaci6n del epigrafe
con este capitulo se encuentra en la confesi6n del autor que declara: "Acumule rios de
fichas y relatos que podrian llenar todos los espacios inexplicados . . . Pero los dej e,
saliendose de la historia, porque yo amo los espacios inexplicados" (390). Es decir, la
intenci6n primordial de Martinez es abordar los misterios que la historia oficial no ha
podido desentrafiar debido, posiblemente, a no tener documentaci6n fiable en que afirmar
su relata. Por media de la ficci6n, Martinez puede tratar estos temas sin tener que regirse
al metoda de los historiadores.
Los titulos de cada capitulo son paratextos que provenienen de los discursos de
Evita, sus libros y entrevistas radiales. Las frases escogidas por Martinez revelan mucho
de la personalidad apasionada y el estilo populista de la Primera Dama de Argentina. El
titulo del primer capitulo es "Mi vida es de ustedes," y es tornado de una alocuci6n radial
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de Evita, el 7 de diciembre de 1 95 1 , siete meses antes de su muerte. En el mencionado
capitulo, Martinez trata sobre el estilo y tono de los discursos de Evita a sus partidarios.
A este respecto sefiala lo sencillo y repetitivo de sus alocuciones y declara:
. . . pregonaba su amor por Peron basta seis veces en una misma frase
llevando los tonos cada vez mas lejos y regresandolos l uego al punto
de partida como en una fuga de Bach: "Mis ideales fijos son Peron y
mi pueblo"; "Alzo mi bandera por I a causa de Peron"; "Nunca dejare
de agradecer a Peron por lo que soy y lo que tengo"; "Mi vida no es
mia sino de Peron y de mi pueblo, porque son mis ideales fijos". Era
abrumador y extenuante. ( 1 9)
Las frases cortas, simples y repetitivas pueden ser entendich•" y recordadas faci lmente por
Ia audiencia de Evita. Las frases citadas sintetizan su ideologia en dos principios basicos:
su lealtad a Peron y su entrega total al pueblo. Uno de los aspectos que salta a Ia vista es
el profundo agradecimiento de Ia Primera Dama al general Peron. Evita no se olvida de
su pasado y considera a su esposo como su redentor social. Ella le agradece a Peron por
sacarla de I a pobreza, elevarla a I a posicion de Primera Dama y darle la oportunidad de
ayudar a los mas pobres.
El discurso de Evita gira siempre en torno a un mismo tema y con una misma
retorica. El capitulo dos se titula, "Sere Millones," y alude a uno de los dichos mas
famosos atribuidos a Evita: "Volvere y sere millones." Martinez afirma que Evita nunca
dij o esa frase y que, en realidad, I a habian inventado aquellos que fomentaban su mito
(66). Segun Martinez, lo que Evita dij o en La razon de mi vida fue: "Pienso que muchos
hombres reunidos, en vez de ser millares y millares de almas separadas, son mas bien una
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sola alma" (66). Como lo ha hecho notar Martinez, el uso de grandes cifras numericas
forma parte del discurso de Evita y por esa raz6n, aunque la celebre frase "nunca existi6
. . . es verdadera." (66). Los lideres del peronismo actual como, Carlos Menem y
Eduardo Duhalde, entre otros, han interpretado este dicho ultimamente en sus discursos
politicos, como el regreso de los ideales de Evita en los millones de adherentes de su
agrupaci6n politica. Es decir, la famosa frase y su supuesta autora siguen vigentes.
Una de las frases mas conocidas de Evita sirve de titulo al capitulo cinco, "Me
resigne a ser victim a" ( 1 1 9). Estas son las ultimas palabras del capitulo cinco de La
raz6n de mi vida pronunciadas por la Primera Dama a prop6sito de la impotencia que
sentia en su j uventud al constatar la injusticia social reinante en su pais. Evita fue
victima especialmente en su nifiez debido a la pobreza de su familia, pero en realidad
nunca se resign6 de serlo. De hecho, algo positivo en la personalidad de Evita fue su
tenacidad y determinacion en lograr lo que se proponia alcanzar. El unico obst<iculo que
no pudo sobrepasar fue su condici6n fisica. En el capitulo cinco de Santa Evita, se
menciona que ella "habia llorado y puteado contra Ia puta muerte que Ia pari6" ( 1 24). Es
decir, se tuvo que resignar ante un adversario que result6 mas poderoso que ella: el
cancer. En el capitulo ocho, "Una mujer alcanza su eternidad," Martinez bien dice que,
"No es verdad que Evita se resign6 a ser victima . . . No toleraba que hubiera victimas,
porque le recordaban que ella habia sido una. Trataba de redimir a todas las que veia"
( 1 86). La experiencia de su infancia sin dudas, sensibiliz6 a la Prim era Dam a a pel ear a
favor de los pobres.
Ademas de los paratextos antes mencionados, la novela entra en dialogo
intertextual con La raz6n de mi vida en varias oportunidades. Como ya se ha observado,
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Martinez utiliza algunas frases del mencionado libro como titulos de cuatro de los
capitulos de Santa Evita. Pero mas importante que el uso paratextual es Ia relacion
intertextual por medio de la cual M artinez muestra algunas facetas de Ia personalidad de
Evita y su perspectiva polftica. En La razon de mi vida, Ia Primera Dam a cuenta Ia
historia de su vida, teniendo como punto culminante su encuentro con Peron. Este
encuentro marca un antes y un despues en Ia vida de Evita. En el prologo de su libro ella
dec lara:
yo no era ni soy nada mas que una humilde muj er. . . un gorrion en una
inmensa bandada de gorriones . . . y el era y es el condor gigante que
vuela alto y seguro entre las cumbres y cerca de Dios. Si no fuese por
el que descendio hasta mi y rne ensefio a volar de otra manera, yo no
hubiese sabido nunca lo que es un condor ni hubiese podido
contemplar jamas Ia maravillosa y magnifica i nmensidad de mi
pueblo. (7)
Es importante observar lo que Evita dice sobre Peron para entender que Ia representacion
de Martinez no es una exageracion. La forma en que ella describe su encuentro con
Peron es como si

un

angel hubiese descendido para rescatarla y dirigir su vida por el

camino correcto.
En Santa Evita, Martinez se refiere al relata de La razon de mi vida sobre el
primer encuentro de Evita con Peron. Martinez declara: "Evita describi o su encuentro
con Peron como una epi fania: se creyo Saulo en el camino de Damasco, caida por Ia Iuz
caida del cielo" ( 1 89). Se recordara que, segun el relato biblico, S aulo tuvo una vi sion
que tenia Ia forma de "un resplandor de luz del cielo" (La Santa Biblia, Hechos 9.3).
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Como resultado de esta experiencia, Saulo de Tarso experimenta un cambio drastico que
le da una nueva orientacion a su vida. Algo similar ocurre con la descripcion hecha por
Evita. Martinez atribuye esta descripcion al amor desmedido que ella siente por su
esposo. El paralelismo intertextual establecido por Martinez de Jesus/Pablo y Peron/Eva
no es una exageracion puesto que en general guarda proporcion con las descripciones de
Evita sobre Peron en todo su libro. De hecho, la descripcion de su relacion con Peron en
La razon de mi vida alcanza resonancias paulinas al declarar que "yo he dejado de existir
en mi misma y es el [Peron] quien vive en mi alma, duefio de todas mis palabras y de mis
sentimientos, sefior absoluto de mi corazon y de mi vida" (5 1 ). La Primera Dama
describe a Peron exageradamente como a un dios, y probablemente use las palabras del
propio apostol Pablo para describir su amor por el General. En la epistola a los g:Hatas, el
apostol Pablo se habia referido a Jesus en terminos muy similares: " . . . y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amo y se entrego a si mismo por mi (La Santa Biblia, Galatas 2. 20) .
La asociacion intertextual con L a raz6n de m i vida tambien l e perrnite a Martinez
contrastar la personalidad de Evita con la de Peron. Por un lado, se ha visto que el
discurso de Evita es dramatico y apasionado de total devocion a su esposo. Por otro lado,
el recuerdo que Peron tiene de su encuentro con Evita es descrito por el narrador de la
siguiente manera: "evocaba el momento sin darle mayor importancia," y cita a Peron
diciendo : "A Evita yo la hice . . . Cuando se me acerco era una chica de instruccion escasa
aunque trabaj adora y de nobles sentimientos. Con ella me esmere en el arte de Ia
conduccion. A Eva hay que verla como un producto mio"( 1 89). En estas palabras de la
novela hay una asociacion metatextual con Las memorias del General. Aunque Martinez
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no cita a Peron textualmente, el contenido es basicamente el mismo. Las palabras
textuales de Peron en Las memorias del General son: "En esos momentos entro en mi
vida Evita. Eva Peron es un producto mio. Yo la prepare para que hi ciera lo que hizo.
La necesitaba en el sector social de mi conduccion. Y su labor alli fue extraordinaria"
(47). Martinez caracteriza a Peron como un personaj e calculador que, como militar, esta
acostumbrado a l levar a cabo las tareas friamente sin muchos reparos por los
sentimientos. En este caso en particular, el se caracteriza a sf mismo como el formador, y
Evita se ve disminuida a un mero obj eto formado y producto final de su destreza en el
entrenamiento de las personas.
Martinez recrea el dia en que Peron y Evita se conocieron. Fue durante un
festival a beneficia de l as victimas del terremoto de S an Juan realizado en el Luna Park el
22

de enero de 1 944. Una fuente que el autor utiliza para analizar el menci onado

encuentro es una filmacion hecha para los noticieros de la epoca sobre el festival de
benefici encia. El ve las imagenes mudas y trata de desc i frar las breves palabras que
pudieron haberse dicho Evita y Peron. Martinez quiere comparar el recuento de La razon
de mi vida con lo que ve en las imagenes. El texto entra nuevamente en un dialogo
intertextual con La razon de mi vida para expresar su desconfianza con Ia version que el
redactor de las memorias de Evita, Manuel Penella de Silva, le atribuye a ella. Es una
cita directa del l ibro de Evita: "Si, como usted dice, la causa del pueblo es su propia
causa, por muy lejos que haya que ir en el sacrificio no dejare de estar a su lado hasta
desfallecer" ( 1 93 ) Segun el narrador, en los segundos de contacto entre ambos, Evita no
.

pudo haberle dicho todas las palabras que el redactor le atribuye. El narrador pi ensa que
Evita le dijo a! General: "Gracias por existir" ( 1 93). Este ej emplo de comparaci6n entre
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lo que realmente acontece y lo que la memoria puede recordar demuestra que el pasado
no puede ser reproducido exactamente aunque los hechos sean relatados por los mismos
personaj es que llevan a cabo las acciones. Lo que se consigue, mas bien, es una
interpretacion de lo ocurrido, una percepci6n aproximada a la realidad.
Martinez utiliza una carta de Evita a Peron como otro intertexto en la novela.
Este intertexto muestra la forma de comunicacion amorosa de Evita con su marido.
Martinez inserta el intertexto en el capitulo dos titulado, "Sere millones." La novela
presenta a Evita ya enferma en su lecho, reflexionando con su madre sobre lo que Peron
representa para ella. En Ia narraci6n Evita confiesa: "A mi Peron me saco de adentro lo
mejor, y si soy Evita es por eso" (42). En este trasfondo, Evita le pide a su madre que le
Se trata de la carta que Evita le escribe a Peron
desde Madrid durante su gira por Europa. En una nota al pie de la pagina, Martinez
aclara:
La carta parece una parodia pero no lo es. Fue reproducida en El
ultimo Peron
Peron

de Esteban Peicovich (Planeta, Barcelona, 1 976), Eva

de Nicholas Fraser y Marysa Navarro (W. W. Norton, New

York, 1 9 80), y en Peron y su tiempo, I. La Argen tina era una fiesta de
Felix Luna (Sudamericana, Buenos Aires, 1 984) (44).
Ademas de los nombrados por Martinez, otros que reproducen el texto complete
de Ia carta son Alicia Dujovne en su obra Eva Peron. La biografia ( 1 995), y Jorge
Camarasa en La Enviada ( 1 998). La version original de Ia carta y la presentada en Ia
novela basicamente dicen lo mismo. Los segmentos citados de la carta, sin embargo, son
levemente arreglados por Martinez. AI principio de la carta original, por ejemplo, Evita
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le dice a Peron: "Querida Juan: Salgo de viaje con una gran pena, pues lejos de ti no
puedo vi vir; es tanto lo que te quiero que es idolatria" (Cam arasa 45). En Ia novela, Ia
carta dice: "Querida Juan: E stoy muy triste porque no puedo vivir lejos de vos . . . te
quiero tanto que lo que siento por vos es una especie de idolatria . . . " (43). A pesar de los
]eves cambios, queda intacta Ia idea principal que reitera l o ya expresado por Evita en La
razon de mi vida y que es su profundo amor y devocion por su marido. En dicha carta,
Evita se si ente incapaz de expresar todo lo que Peron significa en su vida. Por lo que
Evita logra decir, se desprende que ella siente un profunda agradecimiento hacia Peron
por haberle dado la oportunidad de ser alguien en Ia vida. Evita afirma en su carta: "No
se como expresarte lo que siento pero te aseguro que he luchado muy duramente en I a
vida con Ia ambicion de ser alguien y h e sufrido muchisimo, pero entonces l legaste v o s y
me hiciste tan fel iz que pense que estaba sofiando . . . " (43).
No todo lo que Evita expresa en su carta es amor y agradecimiento, sino que hay
una preocupacion por los que tratan de arruinar su reputacion. Ella afirma que "todo lo
que te han dicho de mi en Junin es una infamia, te lo juro. En la hora de mi muerte debes
saberlo. Son mentiras. Sali de Junin cuando tenia trece afios, y a esa edad Gque puede
hacer de horrible una pobre muchacha?" (44). La Primera Dama se muestra vulnerable
ante lo que puedan contarle a Peron sabre su pasado durante su ausencia. En la novela,
ella le explica a su madre que tenia miedo de no encontrar a Peron al volver de Europa.
La parte citada de Ia c arta concluye con las palabras de Evita: "Podes sentirte orgulloso
de tu esposa, Juan, porque cuide siempre tu buen nombre y te adore" (44). Con estas
ultimas palabras Evita trata de restaurar Ia confianza en Peron, defendiendose de
cualquier historia en su contra que le hayan contado a su esposo. Por media de esta carta,
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se puede apreciar que aunque Evita tiene una personalidad bastante fuerte, ante su marido
se siente insegura y le preocupa lo que el piense de ella.

2

En la novela Martinez presenta una carta de respuesta de Peron a Evita. S in
embargo, Martinez no trata de probar que esta existio en la realidad. Tampoco las otras
fuentes reproducen la supuesta respuesta de Peron a Evita. Se presume, entonces. que es
una carta ficcional. Aunque no haya existido, la respuesta se asemej a a otra misiva que
Peron le envio a Evita dos afios antes, el 14 de octubre de 1 945, cuando estaba detenido
en la isla de "Martin Garcia." Peron comenzaba diciendo : "Mi tesoro adorado: Solo
cuando nos alej amos de las personas queridas podemos medir el carifio . . . Hoy se cuanto
te quiero y que no puedo vivir sin vos." Entre otras cosas le decia: "Debes estar tranquila
y cuidar tu salud . . . Estate muy tranquila . . . Muchos pero muchos besos y recuerdos para
mi chinita querida. Peron" (Sanchez-Teruelo, I, 1 66). En la novela, Peron comienza su
carta: "Mi querida chinita: Yo tambien estoy triste por tenerte lejos y no veo las horas de
que vuelvas" (44). Peron tranquiliza a Evita diciendole: "No te aflij as por las
habladurias. Jamas les he llevado el apunte y no me hacen mella. Ya quisieron llenam1e
la cabeza de chismes cuando nos estabamos por casar. . . Estate muy tranquila y cuida tu
salud y no trasnoches . . . Muchos besos y recuerdos. Juan" (45). Es posible que Martinez
haya recurrido al recurso metatextual para crear esta carta de respuesta siguiendo el estilo
de la carta anterior de Peron conocida por todos.
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Un detalle interesante es que Evita menciona como un presagio que su muerte ocurrini antes que Ia de su

marido en momentos que no se sabe nada sobre su enfermedad. Otro detalle es que, segun Evita, cuando
sali6 de Junin tenia trece afios y no quince como Ia mayoria de los historiadores han afirmado. Es posible
que en e l intento de probar su inocencia, Evita haya confundido las fechas; en caso contrario, hay dos afios
de los que no se sabe nada sobre su vida.
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Algunas p artes del testamento de Evita se convierten en un intertexto en el
capitulo catorce, "La ficcion que representaba" (323). El intertexto se inserta como p arte
de una reflexion del Coronel Moori Koenig sobre el amor c iego que Evita profesaba por
Peron. Las palabras del testamento de Evita que el Coronel recuerda son: "El es mi sol,
mi cielo, todo lo que soy le pertenece. .. Todo es de el, empezando por mi propi a vida,
que le entregue con amor y para siempre, de una manera absoluta... Quiero que sepan en
este momento que lo quise y lo quiero a Peron con toda mi alma" (34 1 ) . El Coronel no
cuestiona Ia sinceridad del amor de Evita por Peron ya que lo demuestra con hechos
concretes, es decir, todas sus posesiones personates se l as dej a a su marido. El Coronel
especula que, tal vez, fue el sentimiento de desamparo y orfandad que Ia llevo a amar de
tal manera a alguien que la acepto como era.
Como ya se ha mencionado en Ia primera parte, los intelectuales argentinas en
casi su totalidad se opusieron al peronismo. Muchos de ellos como Silvina Ocampo,
Ezequiel Martinez Estrada y Jorge Luis Borges expresaron publicamente su rechazo al
peronismo al que consideraban como una continuacion de Ia barbaric en su pais.
Martinez cita el ataque de Martinez Estrada en su ensayo z.Oue es esto?, donde se refiere
a Evita, constatando : "Era ella una sublimacion de lo torpe, ruin, abyecto, informe,
vengativo, ofldico, y el pueblo vio que encamaba atributos de dioses infemales" ( 7 1 ).
Jose Sebreli tambien contiene esta cita mas ampliada en su l ibro Eva Peron. (.Aventurera
o Militante? Segun Ia cita de Martinez Estrada: "Su resentimiento contra el genero
humano, propio de Ia actriz de terceros papeles, se conformo con descargarse contra un
obj eto concreto: Ia oligarquia o el publico de los teatros centricos. El publico de los
descamisados o grasitas habia sido su publico" (Sebreli 30). El intertexto de Ia novela
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muestra solamente el ataque a Evita, pero en la continuacion de esta cita se revela
tambien una actitud de desprecio hacia los mas pobres.
Algo similar puede observarse cuando Martinez cita un poema de Silvina Ocampo
publicado en la revista Sur cuando ya se conocia la gravedad de la enferrnedad de Evita.
El poema proclama: "Que no renazca el sol, que no brille la luna I si tiranos como estos
siembran nueva infortuna, I engafiando a la patria. Es tiempo ya que muera I esa raza
maldita, esa estirpe rastrera" (70). Evita es vista como el simbolo de la clase obrera y
campesina, cuya muerte es celebrada por la afamada poetisa. Borges, por su parte, es
citado por Martinez en uno de sus epitetos mas conocidos sobre Evita como "la puta del
arrabal" (202). Estos y otros intertextos muestran una actitud hostil de los escritores
hacia Evita por lo que era, y a quienes representaba. Es ironico, sin embargo, observar
que pocas figuras de la Argentina han ayudado a enriquecer tanto el acervo cultural de su
pais como Evita quien ha inspirado no pocas obras artisticas.
El odio de los escritores fue correspondido por el peronismo con la censura y en
ciertos casos, con el arresto de algunos de ellos. Incluso, en este aspecto de adversidad
de los escritores, la ficcion se ve beneficiada. Martinez afirrna en la novela que "Sin el
terror a Peron, los laberintos y los espejos de Borges perderian una parte sustancial de su
sentido. Sin Peron, la escritura de Borges no tendria estimulos, refinamientos de elusion,
metaforas perversas" (57).
Varios escritores escribieron novelas, cuentos, poesias y hasta obras teatrales con
el fin de denigrar la figura de Evita, incluso despues de muerta. Martinez entra en una
relacion transtextual con algunas de estas obras. En ciertos casos, el cita selecciones de
las obras mientras que en otros solo se refiere a elias y las comenta. Su proposito es de
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mostrar como se erige el mito de Evita en diferentes maneras. Una de las novelas a Ia
que Martinez se refiere es El examen, escrita por Julio Cortazar en 1 950, pero recien
publicada en 1 986. Martinez resume la novela de la siguiente manera:
Es la historia de una multitud animal que se descuelga desde todos los
rincones de la Argentina para adorar un hueso en la Plaza de Mayo.
La gente espera no sabe que milagro, se rompe el alma por una mujer
vestida de blanco, "el pelo muy rubio desmelenado cayendole hasta los
senos". Ella es buena, ella es muy buena, repiten los cabecitas negras
que invaden la ciudad, transfigurandose al final en hongos y brumas
envenenadas. ( 1 97)
En esta novela no se menciona ni una sola vez el nomhre de Evita. Su identidad
se da a conocer por la asociacion de imagenes que une una gran multitud de cabecitas
negras con la muj er vestida de blanco y de pelo rubio. Cortazar caracteriza a Evita como
una sacerdotisa que lidera a su gente en un rito de adoracion a un hueso en la Plaza de
Mayo. La caracterizacion de Evita como una sacerdotisa guarda relacion con el epiteto
asignado a ella de Jefa Espiritual del peronismo. La adoracion a un hueso, sin embargo,
tiene una connotacion negativa que la hace aparecer como una bruj a o hechicera. Los
fanaticos seguidores demuestran lealtad absoluta a Evita, i ncluso en el acto de
supersticion en el que los guia. Cortazar muestra metaforicamente que Evita guia a sus
seguidores a un final autodestructivo en el que terminan convirtiendose en hongos y
brumas envenenadas. El general Peron no aparece como protagonista en esta novela. A
este respecto Martinez comenta:
El terror que flota en el aire no es el terror a Peron sino a Ella, que
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desde el fondo inmortal de la historia arrastra los peores residuos de la
barbarie. Evita es el regreso de la horda, es el instinto antrop6fago de
la especie, es la bestia iletrada que irrumpe, ciega, en la cristaleria de
la belleza. ( 1 97)
Segun el :: milisis de Martinez sobre la novela de Cortazar, Evita es la que en realidad
tiene el poder que utiliza de manera autoritaria. Martinez muestra que para Cortazar,
Evita es la fiel representante de la barbarie. Evita y sus seguidores traen la fuerza del
instinto, la superstici6n y la ignorancia con las que atacan y destruyen Ia belleza de la
ciudad.
Un cuento que Martinez menciona brevemente en su novela es, "Ella," escrito por
Juan Carlos Onetti en 1 95 3 y publicado p6stumamente en la decada de los afios noventa.
El cuento trata sobre la muerte de Evita y lo que despues acontece con su cuerpo. Uno de
los personaj es principales del cuento es el embalsamador espafiol, Pedro Ara. El
mencionado doctor espera ansiosamente el parte oficial de los cinco medicos sobre el
deceso de Evita para poder intervenir. E1 momenta de 1a muerte es descrito de 1a
siguiente manera: "De modo que, cuando aquellos 1itros de morfina dejaron de respirar,
se miraron asintiendo y consu1taron relojes. Eran las veinte en punto" (460). Martinez
comenta este cuento y cita lo mas relevante en relaci6n a la parodia que se hace de la
muerte de Evita:
Juan Carlos Onetti tifi6 el cadaver de verde, lo hizo desaparecer en un
verdor siniestro : "Ahora esperaban que la pudrici6n creciera, que
alguna mosca verde, a pesar de la estaci6n, bajara para descansar en
los labios abiertos. La frente se le volvia verde." ( 1 98)
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Martinez observa que, en general, los escritores como Onetti necesitaban poner un pu nto
final al recuerdo de Evita y escribieron relatos como este que parodiaban su muerte ( 1 9 8).
Es signi ficativo que no se mencionen los nombres de los personajes principales. Evita es
referida como "Ella", Peron es "El" y el doctor Pedro Ara es el medico catalan. La
omision de los nombres es el comienzo de un proceso de olvido de estos personaj es de !a
his toria.
El cuento de Rodolfo Walsh, "Esa mujer" ( 1 965), aludido en mas de una ocasion
en Santa Evita, resulta ser una de las excepciones en cuanto que no tiene como objetivo
denigrar la figura de Evita. De hecho, el cuento ayuda a despertar el interes en la
literatura y en los medios de prensa sobre el paradero de su cadaver. Sobre la
importancia del mencionado cuento Martinez sefiala:
En los diez afios que siguieron al secuestro, nadie publico una sola
linea sobre el cadaver de Evita. El primero que lo hizo fue Rodolfo
Walsh en "Esa mujer," pero ! a palabra Evita no aparece en el texto . S e
l a merodea, s e !a alude, s e la invoca, y sin embargo nadie Ia pronuncia.
La palabra no dicha era en ese momento la descripcion perfecta del
cuerpo que habia desaparecido. (3 0 1 )
E n terminos generales, el cuento trata de una entrevista d e un escritor a un coronel cuyos
nombres, al igual que el de Evita, no se mencionan. Ambos personaj es se encuentran en
el d epartamento del coronel, y la conversacion gira en tomo al cadaver oculto de una
muj er. El interes del escritor es de encontrar el cadaver, mientras que el deseo del
coronel es que su nombre sea bien recordado en las paginas de Ia historia. Uno de los
temas que se trata en el cuento es Ia suerte corrida por dos militares que en un momento
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custodiaron el cuerpo de la muerta. El mayor X mato accidentalmente a su muj er
pensando que era un ladron, mientras que el capitan N murio en un accidente
automovilistico. Segun el coronel, estos h :chos ocurrieron por casualidad, pero la
fantasia popular suponia que se trataba de una maldicion sobre los que perturbaban la
tranquilidad del cadaver. Al final del cuento, el coronel no revela el lugar donde esta
oculto el cadaver, a pesar de los intentos del escritor por conseguir esta informacion. Lo
que queda sin ser descubierto en el cuento es la suerte que corre el coronel. Para
Martinez, este detalle inconcluso es importante ya que puede afirmar o destruir el mito
popular sobre el cadaver de Evita.
En el capitulo dos de Santa Evita, ademas de revelar una de sus fuentes y su
metodo de conseguir informacion para su obra, Martinez declara: "En esta novela
poblada por personajes reales, los unicos a los que no conoci fueron Evita y el Coronel.
A Evita la vi solo de lejos, en Tucuman, una manana de fiesta patria; del coronel Moori
Koenig encontre un par de fotos y unos pocos rastros" (55). Con los rastros que posee,
Martinez encuentra a la viuda del coronel y la entrevista. En su conversaci6n con la
viuda, el autor-narrador entra en una relaci6n metatextual con el cuento de Rodolfo
Walsh. Primeramente, Martinez da un breve resumen de su contenido y luego describe el
espacio del relato, "Los personajes . . . hablan en una sala de grandes ventanales, sobre la
que se ve caer la tarde sobre el rio de la Plata ... i, Vieron ustedes alguna vez una sala como
esa?" (56, 57). Martinez sospecha que este cuento ficcional contiene informacion real.
Ante el silencio de la viuda, Martinez revela que su verdadero interes es descubrir como
murio el coronel y agrega, "Les explico todo esto . . . porque el coronel de Walsh tambien
espera un castigo que va a llegar fatalmente . . . por haberse apoderado de Evita" (57). La
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viuda aclara: "Lo de Walsh no es un cuento . . . Sucedi6" (57). Como prueba tangible del
encuentro de Walsh y Moori Koenig, Ia viuda muestra dos cintas con Ia grabaci6n de
•

dicha entrevi sta. Es decir, Ia composici6n de Walsh es presentada en forma de cuento
pero el contenido no es ficcional. En este sentido la historia tambien puede ser
representada en otros generos ademas de I a historiografia.
El cuento de Walsh es importante en Ia novela porque l e ayuda a Martinez a
continuar desarrol lando e l tema del mito popular sobre el cuerpo de Eva. Con su visita a
Ia viuda Martinez completa el cuento de Walsh. La viuda afirma que en sus ultimos dias
el coronel:
D ej aba p asar las horas sin hacer nada, sin hablar, con Ia mente a Ia
deriva. A veces se perdfa de vista por semanas, yendo de un bar a otro
hasta que caia desmayado. Tenia delirios. Sudaba a chorros. Era un
sudor rancio, insoportable. Poco antes de morir lo vieron en un banco
de Ia plaza Rodriguez Pefia, llamando a gritos a Ia muerte (58).
Lo declarado por Ia viuda y reproducido por Martinez da validez al mito popular sobre
Evita. Se podria argumentar, sin embargo, que Ia entrevista de M artinez a Ia viud a
pertenece a l relato ficcional. E n Ia secci6n de "Reconocimientos," Martinez agradece "A
la viuda del coronel Moori Koenig y a su hija Silvia, que una noche de 1 99 1 me refirieron
las desdichas de sus vidas" (393). De hecho, Ia viuda del coronel atribuye Ia desgracia de
su marido y de su familia al cadaver de Evita. Segun la viuda, "toda la gente que anduvo
con el cadaver acab6 mal" (59). AI igual que Walsh, entonces, lo relatado por Martinez
es veridico, no obstante que aparece en forma de novela.
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Tambien cabe mencionar el dialogo intertextual que existe entre Santa Evita y
novela de Peron. En ambas novelas se relatan algunos pasaj es similares y se mencionan
fuentes en comun. Un ej emplo de este tipo de intertextualidad es Ia narracion del primer
encuentro entre Peron y Evita. En La novela de Peron es el General que cuenta este
momenta especial en su autobiografia. En S anta Evita, Martinez sostiene que Ia Primera
Dama describio el mencionado momenta en La razon de mi vida como una epi fania
( 1 89). En ambas novelas se reproduce el breve dialogo entre ambos casi identicamente
en el que Evita le dice a Peron su famosa frase: "Gracias por existir" (La novela de
Peron, 297; Santa Evita, 1 92). Aunque en esta y otras instancias hay obvias similitudes,
Martinez expresa su esfuerzo por no confundir las historias de ambas novelas. En un
comentario metaficcional Martinez sostiene: "Para que nadie confimdiera Santa Evita con

La nove/a de Peron escribi entre las dos un relata familiar . . . "(65). S i bien es cierto que
Martinez no quiere repetir las mismas cosas en sus novelas, su constante reflexion basada
en las mismas fuentes hace que el lector constate el dialogo intertextual entre ambas
obras y sus otros intertextos.
En conclusion, la intertextualidad es un recurso esencial para conocer mejor a
Peron y Evita como personaj es de Ia historia de Argentina. Primeramente, por medio de
Ia intertextualidad, Martinez trata de recuperar a ambos personaj es por sus propios
dichos. En el caso de La novela de Peron, el novelista recurre a la obra, Las memorias
del General que Peron quiso instalar como la historia oficial. Martinez utiliza el
mencionado texto para cuestionar su contenido y derribar el mito sobre Peron. La
intertextualidad, en este sentido, ayuda a desenmascarar a Peron por las infundadas
afirmaciones en su propia obra. A veces, la intertextualidad le sirve al escritor para
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comparar dos versiones antagonicas, como es e l caso de la informacion aparecida en el
diario de la viuda del general Lonardi y la proporcionada por Peron. De hecho, el
proceso de desmitificacion se realiza por lo que dice Peron, en contraste con lo que se
afirman otras versiones, como por ej emplo, las interpretaciones de la realidad por los
amigos de infanci,t del General. Estas comparaciones llevan a cuestionar la historia
oficial de Argentina.
Aunque Martinez entrevisto en mas de una ocasion a P eron, y pudo tener una
impresion sobre el personaj e real, a Evita no llego a conocerla. Por esta raz6n, el escritor
se vale de la intertextualidad para tratar de recuperar a la Primera Dama, por medio de
sus celebres frases, y su pensamiento politico expresado en La razon de mi vida. Los
dichos de Evita ponen de manifiesto su personalidad apasionada y vehemente que a sus
partidarios les llega a decir "mi vida es de ustedes," ( 1 1 ), pero por otro l ado, se refiere a
sus adversaries como "oligarcas y vendepatria" (1 8). La intertextualidad ayuda a
recuperar algunos rasgos positives y otros negatives de la personalidad de Evita. A su
favor, se puede rescatar su tenacidad y espiritu combative de no darse por vencida ante la
adversidad. En su relaci6n de pareja, se puede sefialar la lealtad y amor a Peron que en
parte se puede observar en la carta enviada a su marido. En su contra, sin embargo, se
puede ver claramente su sectarismo e intolerancia en contra de los opositores al
peronismo. Tambien cabe sefialar la demagogia empleada por Evita para conseguir el
apoyo popular del pueblo. En definitiva, el proposito de la intertextualidad en este caso
es de intentar de recuperar al personaje real de Evita, dejando a un lado el mito que se ha
creado en tomo a ella.
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Por u ltimo, la intertextualidad resulta ser un recurso enriquecedor en la l ectura de
las obras de Martinez. Aunque las dos novelas pueden ser l eidas y entendidas sin
conocer las obras que se citan, el conocerlas permite interpretarlas en una manera mas
amplia y profunda. En este sentido, en e l aspecto de Ia imaginaci6n, la interpretacion de
las obras s e enriquece al tener otro referente tie comparaci6n. Tambien se puede
constatar que algunos intertextos a su vez citan o evocan otros textos, lo que confirma la
idea de Barthes de que es imposible sustraerse del texto infinito.
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Conclusion

En conclusion, La novela de Peron y Santa Evita de Tomas Eloy Martinez se
insertan dentro del marco de Ia literatura contemporanea conocida en el mundo occidental
como "posmoderna". l.inda Hutcheon ha hecho notar que una de las corrientes de Ia
novela posmoderna se ha reclamado p ara si el derecho de tratar el tema de Ia hi storia y de
sus personajes. Es decir, durante esta epoca la novela esta siendo considerada por
muchos como una alternativa diferente para el conocimiento de Ia historia. A este tipo de
novelas Hutcheon las ha titulado como "Historiographic Metafiction". Segun Ia misma
critica, estas novelas son intensamente autorreflexivas y tratan Ia historiografia y I a
ficcion como construcciones humanas ( 1 988, 5). Las dos obras analizadas e n esta
disertacion c aben perfectamente dentro de esta definicion ya que invitan a sus lectores a
replantearse lo que historicamente han significado Peron y Evita para Argentina, pero
desde Ia ficcion.
Tomas Eloy Martinez escribe las dos obras lejos de Argentina y claramente
influenciado por l as nuevas tendencias posmodemas. Como se ha podido observar a
traves del presente analisis, una de las caracteristicas principales de I a l iteratura
posmodema es su cuestionamiento a los grandes metarrelatos. El mencionado autor ha
expresado su incredulidad hacia Ia historiografia de su pais y h a cuestionado la misma
como el unico media de conocer el pasado. Espedficamente, ha mostrado una
preocupacion por la forma distorsionada en que se ha representado a Peron y a Evita y Ia
epoca en que ambos gobemaron. La historia oficial es considerada como una propaganda
politica que dista mucho de representar fielmente a sus personajes y los hechos como
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ocurrieron en la realidad. Martinez ha tratado de rectificar la historia tomando en cuenta
los recuentos escritos sobre los mencionados personaj es.
La forma en que Martinez ha escrito sus novelas ha llamado la atencion de
algunos criticos. A proposito de La novela de Peron, por ej emplo, Keith McDuffie ha
declarado:
�Como entender, pues, una obra como La nove/a de Peron , de Tomas
Eloy Martinez, no vela que se compone no solo de la historia (a base de
documentacion asombrosa), de la memoria (un tipo subj etivo de
autobiografia), de la ficcion (sin duda el mas verosimil de los
elementos de esta obra) y del testimonio (si no del testimonio en el
sentido mas estrecho, por lo menos de elementos testimoniales,
inclusive cintas magneticas de entrevistas que tuvo el autor con
Peron)? Evidentemente la obra presenta una intencionalidad dialogica
de interrogar la realidad historica. (300)
Estos mismos interrogantes tambien pueden hacerse por extension a S anta Evita,
agregando el guion cinematografico y la critica literaria. Como se ha observado, las dos
novelas analizadas, siguiendo las tendencias posmodernas, no dej an que los limites
literarios se conviertan en un impedimenta para alcanzar una representacion verosimil de
la historia. En estas obras se transgrede el orden establecido con el fin de desentrafiar la
verdad historica que los distintos recuentos puedan contener. Como resultado, ambas
novelas representan un pastiche de generos ficcionales y no-ficcionales que las situan
entre la imaginacion y la realidad empirica. Este modo eclectico de tratamiento del tema
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tambien le permite a Martinez integrar distintos tipos de discursos escritos y orales, y de
voces marginales como otras de gran prestigio todas j untas en un mismo plano .
La integracion de puntos de vista de personaj es marginales en estas novelas
obedece al enfasis que Ia narrati va posmoderna pone en representar lo no tradicional, o en
palabras de Linda Hutcheon, lo "ex-centrico" ( 1 98 8 , 57). Es tam bien una manera .;n que
se cuestiona Ia seleccion de personas consideradas aptas para emitir un j uicio correcto en
torno a Ia historia. En relacion a una de sus fuentes m arginales, M artinez declara en
Santa Evita: "l,Por que Ia historia tiene que ser un relata hecho por personas sensatas y
no un desvario de perdedores . ?" ( 146). AI extender los margenes de sus fuentes,
. .

Martinez trata de reflej ar Ia vision colectiva de todos los argentinas en relacion a este
tema. El proposito de Martinez no es solamente el de repetir lo que ya se ha dicho
ofici almente en los Iibras de historia sobre los Peron, sino tambien rescatar el lado
desconocido pero latente de muchas maneras en Ia imaginacion del pueb lo argentino.
En su intento de descubrir Ia verdad historica, Martinez hace uso de los recursos
asoci adas a Ia posmodernidad (Ia metaficcion, la parodia y Ia intertextualidad) para lograr
su propos-ito. Como se ha podido apreciar, los elementos metaficticios abundan en las
obras analizadas y sirven variados propositos. A veces, este recurso es utilizado por
Martinez para explicar aspectos especificos de ambas novelas a! lector. Por ejemplo, el
desafio que significa traspasar las ideas de su mente a una forma escrita, o p ara expresar
su opinion sabre el relato historico. En otras oportunidades el autor recurre a este recurso
para hacer una distincion entre una fuente real de otras imaginarias. Por ej emplo, cuando
el autor cita partes de una carta real de Evita a Peron, hace uso de Ia metaficcion para
explicar Ia procedenci a de dicha carta. Tambien cabe destacar el uso de Ia metaficcion en
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La novela de Peron como medio de (re)ordenar toda la informacion proporcionada para
ayudar a! lector en la comprension de la obra. En Santa Evita se destaca el ultimo
capitulo, "Tengo que escribir otra vez," como un elemento metaficticio que explica las
razones del autor de escribir su novela. La novela es el producto de una obsesion sobre el
tema de Evita originada a raiz del encuentro del autor con los j efes militares que
estuvieron a cargo del cadaver de Evita.
En La novela de Peron, la parodia le permite tomar distancia ironica del discurso
(auto )biografico de Peron y poner de manifiesto su contenido falseado. Pero al hacerlo,
tambien cuestiona indirectamente las convenciones que por lo general dan mayor merito
y credito a las obras producidas por los mismos actores de la historia como mas cercanas
a la verdad. Martinez muestra que muchas veces hay una intencion deliberada de utilizar
la autobiografia para dejar la mejor imagen posible de un personaj e aunque esto conlleve
una distorsion de la realidad historica. La deconstrucci6n de la (auto)biografia sienta las
bases para la (re)construccion de la historia representada en las "Contramemorias".
Como se ha podido observar, el uso de la intertextualidad es muy frecuente en las
dos obras analizadas y sirve varios propositos. Por ejemplo, ambas obras comienzan con
un paratexto que sugiere el tema general de la obra. Asimismo las dos novelas
comienzan con una cita de Peron (en La no vela de Peron) y de Evita (en S anta Evita) que
permiten al lector formarse una idea de como eran personajes en la realidad . En La
novela de Peron, la intertextualidad sirve para exponer los datos manipulados por Peron
en su recuento (auto)biografico, y asimismo mostrar los actos cuestionables del General
en su trayectoria como militar. En Santa Evita se destaca el dialogo intertextual con otras
obras que tratan el tema de Evita. La intertextualidad en este caso sirve para mostrar
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otros puntas de vista en relacion a la Primera Dama. Por ultimo, es necesario mencionar
que la intertextualidad es un instrumento uti lizado por el novelista para potenci ar sus
ideas en relaci6n a Ia historiografia. En este sentido, cada una de las citas ayuda a
reflexionar sabre el significado de la historia y su representaci 6n por media de la
escritura.
Los tres recursos antes mencionados y relacionado s con Ia posmodemidad, en
general ayudan a deconstruir la imagen idealizada de los Peron. Estos recursos tambien
son utilizados para desestabilizar la historiografia y, asi, derribar los mitos creados por la
representacion distorsionada del mencionado discurso. Martinez utiliza la ficcion para
devolverles a Peron y a Evita su calidad de seres humanos y j uzgarlos como tales por su
participacion en Ia historia de Argentina.
La novela de Peron y Santa Evita son dos obras que perrniten viaj ar por Ia historia
de Argentina de los ultimos sesenta afios ayudados por la imaginacion. Pero al abordar el
tema de los Peron, hay dos interrogantes centrales que sobresalen en las novelas: (,que es
la historia? y ;.cual es el significado de I a historiografia? Frente a estas incertidumbres,
no es la intenci6n del au tor de negar la existencia de la historia, sino la capacidad de los
discursos (incluyendo la historiografia y la novela) de reproducirla tal como ocurrio. Una
de las dificultades al tratar de reconstuir el pasado es que los relatos se basan en
percepciones e interpretaciones de los que recuerdan o investigan la hi storia. Debido a
que finalmente c ada individuo tiene su propia percepci6n de Ia realidad, es imposible
llegar a una sola version de la historia y sus personaj es. A pesar de este hecho, Martinez
se esfuerza por presentar en sus dos obras versiones diferentes que representen el texto
mayor, o sea, el que existe latente en Ia memoria de todo un pueblo que aun opina sobre
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una epoca de fervor popular. Es asi que a veces estas versiones se contradicen entre si.
Un ejemplo claro de estas contradicciones se encuentra entre la ideas sobre las capias del
cadaver, en la imaginacion de la gente y en la negacion de estas por los militares.
Tomando en cuenta las limitaciones de la representacion historica y la
manipulacion de la historiografia observada en su pa:s, Martinez presenta en su ficcion
los variados puntas de vista, y dej a que el lector forme su propia idea de quienes fueron
en realidad los Peron. Pero al mostrar el l ado muchas veces desconocido de P eron y
Evita, el lector se ve obligado a reevaluar a estos personaj es. A pesar de que se l lega a
una conclusion menos auspiciosa que la presentada por la historia oficial, la
representacion ficcional resulta ser mas creible.
Mediante los nuevas antecedentes expuestos en las dos novelas, se puede observar
que algunos aspectos del modelo de gobiemo que dej o Peron han sido negativos para la
Argentina. En varios pasajes de las dos novelas se dej an entrever las caracteristicas de
autoritarismo (derivado de su forrnacion militar) y demagogia (de la influencia del
fascismo i taliano) del gobiemo de Peron. Algunas de estas caracteristicas continuaron
con mayor intensidad en los regimenes posteriores al gobiemo del General. En Santa
Evita, Martinez hace una comparacion entre el gobiemo de Peron y el regimen que lo
sustituyo, a traves de un altercado entre dona Juana (madre de Evita) y el coronel Moori
Koenig. Dona Juana reclama: "(,Que clase de pais es este? Me quitan los pasaportes,
vigilan quien entra y sale de mi casa, no me dejan vivir. Dicen que Peron era un tirana,
pero ustedes son peores, Coronel. Ustedes son peores" ( 1 29). Ante esta acusacion el
coronel Moori Koenig se defiende diciendo : "Su yemo era corrupto, senora. En este
gobierno hay solo caballeros: hombres de honor" ( 1 29). Las acusaciones mutuas de este
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altercado resumen en dos palabras los grandes males que han persistido a traves de las
decadas en los gobiemos de Argentina: el autoritarismo y la corrupcion.
Algunos aspectos de la doctrina peronista dicen mucho sobre el tipo d e gobiemo
que instauro el General. En un pasaje de La novela de Peron, el presidente Campora debe
repetirle de memoria al general Peron los dos preceptos mas importantes del peronism(•
(el primero y el dieciseis). El primero reza: "Nuestro partido es un p artido de masas,
union indestructible de argentinas, que actua como institucion dispuesta a sacrificarlo
todo con el fin de ser util al general Peron" (3 1 7). S egun este precepto, el peronismo
demanda de sus bases una lealtad absoluta a su lider maximo. Pero el precepto dieciseis
es aun mas revelador: "El General Peron es e l jefe supremo. Inspirador, creador,
realizador y conductor. Puede modificar o anular der.isiones de l as autoridades
partidarias, como asi tambien inspeccionarlas, intervenirlas o sustituirlas . " (3 1 7). Este
.

.

precepto excluye a todos de la participacion en el desarrollo de ideas y le otorga al lider
el poder absoluto en la toma de decisiones. Uno de los personaj es de La novela de Peron,
Diana, define a Peron y su proyecto politico como " . . . un ejemplo m aylisculo de
oportunismo, el imitador subdesarrol lado de Mussolini" (63).
Ademas del incuestionable poder del General, su gobierno se destac6 por su
intolerancia y represi6n en contra de sus opositores. En las dos novelas analizadas se
mencionan dos grupos politicos opositores que el peronismo persiguio duramente. El
primer grupo es la oligarquia, o clase dominante, de tendenci a derechista y compuesta
por terratenientes, parte de Ia Iglesia Catolica y un sector del ej ercito. Evita consideraba
que este sector politico era el causante de Ia condici6n infrahumana de los pobres en
p ais. En Santa Evita, el autor-narrador sostiene que a Evita, "la afligian los oligarcas

su

y

1 70
vendepatria que pretendian aplastar con su bota al pueblo descamisado . . . y pedia ayuda
a las masas para sacar a los traidores de sus guaridas" ( 1 8) . Pero adem as de considerarla
como una amenaza a los descamisados, Evita veia a la oligarquia como su principal
enemiga para que ella pudiera alcanzar sus metas politicas. Su pedido a las masas de
identificar y perseguir a los "traidores" revela su actitud reaccionaria y sectaria. Su
encendido discurso ayudo a dividir aun mas a la sociedad argentina.
El segundo grupo opositor mencionado es el comunista que representa a la
izquierda argentina. Con el mencionado grupo, el peronismo debia competir para ganar
adherentes dentro del movimiento sindical. En La novela de Peron, el discurso
autobiognifico del General declara: "A mi me interesaba limpiar de comunistas el
movimiento sindical. Los comunistas lo infectaban todo. Y Eva result6 una
colaboradora inapreciable"

(298). Una de las organizaciones fundamentales que estuvo

al servicio del gobiemo de Peron fue el sindicalismo, por tanto el peronismo no podia
darse el lujo de tolerar divisiones intemas dentro de sus filas. La intensidad de la
intolerancia en contra de cualquier movimiento opositor queda revelada mas adelante en
la misma nove1a cuando Peron afinna que para Evita, "un rebelde no merecia otro
destino que el pelot6n de fusilamiento. Siempre fue asi, peronista sectaria; incapaz de
transar con nada que no fuese peron ista"

(298). Con tales actitudes es dudoso que haya

habido libertad para que se fonnase con nonnalidad una opcion politica opositora.
Martinez tambien hace hincapie en el hecho de que muchos intelectuales
estuvieron en contra del gobiemo de Peron. En general, el peronismo demostro un
verdadero desden por los intelectuales a quienes considero como parte de una elite que
poco o nada tenian que ver con el pueblo. Los intelectuales, por su parte, retribuian el
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desden mirando en menos a los peronistas a quienes consideraban como parte de la
barb arie. Fue un hecho que muchos intelectuales fueron perseguidos por el peronismo.
En S anta Evita, Martinez dej a entrever el temor de algunos escritores como Borges y
Cortazar durante el gobiemo de Peron. En relacion a Borges, el autor-narrador sostiene
que "todos los relatos que Borges compuso en esa epoca reflej an la indefension de

un

ciego ante l as amenazas b arbaras del peronismo" (57). Sabre Cortazar Martinez comenta
que a dicho autor le fue imposible publicar su novela, El exarnen, durante el gobiemo
peronista, y que solo logro hacerlo tres decadas mas tarde. Segun Martinez, en esa
novela, Cortazar describe a Evita como una muj er que "infundia un pavor sagrado" ( 1 97).
En ambos casas, Martinez alude indirectarnente a Ia falta de libertad de expresion que
caracterizo el gobiemo de Peron. De hecho, no solamente se hace rnencion de estos dos
escritores; en S anta Evita, tambien se refiere a Ia expropiacion de todos los periodicos de
Aldo Cifuentes, presurniblemente de oposicion, que cuando fue a protestar por Ia calle
Florida, "lo llevaron preso por desorden" ( 1 45). Ademas se comenta en Ia mi sma novela
que Evita "disolvia huelgas, rnandaba despedir a periodistas y actores por venganza o
capricho" ( 1 84). Todo indica que habfa libertad de expresion solarnente para los que
estaban de acuerdo con el gobiemo peronista.
Martinez establece un paralelo en las dos novelas entre el fascismo y el
peronisrno, pero no solamente en el hecho de darle el poder absoluto al General, sino
tarnbien en su estilo de rnanipular a las masas populares. En el relata autobiografico de
La novela de Peron, el General da su opinion sabre "El Duce". S egun el mencionado
relata, el General asistio a un evento de rnasas en Italia convocado por Mussolini en junio
de 1 940, y confundido entre Ia muchedumbre declara: " Vi a campesinos calahreses con
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los ojos fl)os en aquel gran hombre . . . Vi a las mujeres del pueblo abrazarse y llorar del
entusiasmo . . .

Oi

can tar Giovinezza, dar vivas a Ia patria, al Imperio y a! Duce" (25 2).

Peron no esconde su admiracion por un lfder que podia mover las emociones de las masas
apelando a sus sentimientos nacionalistas. Peron trato de imitar este aspecto del
fascismo italiano por medio de concentraciones masivas, y con la ayuda del movimiento
sindical y los medios de comunicacion. En Santa Evita, Martinez reitera este aspecto por
medio de Julio Alcaraz quien sostiene que "Peron era un admirador de Ia escenografia

fascista y casi todos sus actos de masa copiaban a los del Duce" (94) . Hasta el dia de
hoy las fotografias de Peron y Evita son utilizadas en eventos importantes como
iconografias del peronismo.
Una de las estrategias de Peron y Evita observadas en las dos novelas fu e
fomentar entre sus adherentes una especie de devocion a sus respectivas personalidades.
En Santa Evita, Martinez muestra en varias ocasiones la manera en que Evita se referia a
su esposo como a un semidios y pretendia que los demas peronistas lo vieran de l a misma
manera. Un ej emplo claro es la descripcion de Evita de su encuentro con Peron como un
evento sobrenatural que le cambi6 Ia vida para siempre. Tambien en Ia misma novela se
sefiala que a menudo Evita declaraba en sus discursos : "Yo quiero al general Peron con
toda mi alma y por el quemaria mi vida una y mil veces" (22). Los antiperonistas
criticaron especialmente a Evita por promover esta especi e de religion en tomo a la figura
de su marido. Julio Alcaraz sefiala en Santa Evita a este respecto que los opositores,

" . . . Ia acusaban de[omen tar fa adulaci6n . . . de suponer que Peron era Dios y declarar Ia
guerra santa contra todos los infieles" (9 1 ) . En todas las publicaciones y discursos de
Evita es evidente su deseo de exaltar Ia imagen de su esposo.
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Pero tambien Evita se preocupo de promocionar su propia imagen como un ser
humano muy especial . Prueba de esto son algunos de sus titulos honorificos que se
reproducen en Santa Evita: "Abanderada de los Humildes, Dama de la Esperanza, . . .
Jefa Espiritual, . . . Martir del Trabajo, Patron a de Ia provincia de La pampa . . . " (20).
Estos titulos le dan una connotacion de santidad a Evita en fuerte contraste con Ia imagen
que tienen de ella los antiperonistas. Martinez tambien sefiala en S anta Evita, por medio
de Julio Alcaraz, que Ia Primera Dama en las provincias ensefiaba el alfabeto a los nifios
"

. . . en Iibras que repetian las mismas frases infinitas: Evita me ama. Evita es buena.

Evita es un hada. Yo amo a Evita . . . "

(9 1 ). Esto i ndica que se utilizo el sistema

educacional para fomentar Ia devocion a Evita. Por ultimo, cab e mencionar que para
lograr su obj etivo, el peronismo fue apoyado por I a mayor parte de los medios de
comunicacion. L a censura sirvio como instrumento para eliminar cualquier vestigia de
oposicion al gobiemo de Peron. Con todo a su favor, no fue dificil iniciar el mito de los
Peron. En Santa Evita se indica que muchos seguidores de Evita le atribuyeron milagros
y solicitaron al Papa su canonizacion porque "unicamente Ia virgen Maria Ia superaba en
virtudes" (66).
Si bien es cierto que el concepto de justicia social fue una de l as ideas acertadas y
promovidas por el peronismo, su aplicaci6n se realiz6 injustamente ya que s6lo benefici6
a los partidarios de Peron. Se produjo una relaci6n de dependenci a mutua entre l as masas
populares y el gobiemo peronista. El gobiemo peronista utilizo Ia ayuda popular para
ganar el respaldo politico que necesitaba para mantenerse en el poder. Martinez muestra
este tipo de clientelismo politico en Santa Evita. La Primera Dama acude al hospital para
visitar a unas personas que sufrieron un accidente de tren. En ese Iugar Evita se
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encuentra con Jose Nemesio Astorga quien estaba con su accidentada esposa.
Dirigiendose a Astorga, Evita le dice: "Veo que sos peronista y llevas el escudo en la
solapa. Asi me gusta Astorga. No tenes que preocuparte. El general y Evita te van a
pagar los estudios de tu nena. El general y Evita te van a regalar una casa" (23 0) . El
ca:;o de Astorga no es unico sino que se repite en miles de otros que recibieron algun
beneficia y quedaron etemamente comprometidos con el peronismo . En otro pasaj e de
Santa Evita se afirma que junto a las nuevas dentaduras enviadas de regalo se enviaba
una nota que decia: "Peron cumple. Evita dignifica. En la Argentina de Peron los
obreros tienen el comedor completo y sonrien sin complejos de pobreza" ( 1 64). Es obvio
que el credito por estos beneficios se lo llevan las personas de Peron y Evita y no el
concepto de la "justicia social" como parte de una ideologia politica. En Santa Eyita,
Martinez muestra el alcance que tienen los favores realizados en el pasado por Evita en
muchos peronistas del presente:
el abuelo no habia visto el mar, la abuela no sabia lo que eran las
sabanas, el tio necesitaba un camion para repartir cajones de soda, la
prima queria una piema ortopedica, la madre no tenia con que pagar el
ajuar de novia, . Y una maiiana aparecio Evita. . . El abuelo vio el
.

.

mar. . . La tradicion oral va de mano en mano, el agradecimiento es
infinito. Cuando l lega la hora de votar, los nietos piensan en Evita.
Aunque algunos digan que los sucesores de Peron han saqueado a la
Argentina y que Peron mismo los traiciono antes de morir, de todos
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modos entreganin sus votos en el altar de los sacrificios. Porque me Io
p idio el abuelo antes de morir. Porque el ajuar de mi madre fue un regalo
de Evita. ( 1 95 )
Martinez muestra como se compro l a adhesion y Iealtad al peronismo utilizando el
concepto de la "justicia social". Muchas veces dicha adhesion al peronismo no se basa en
convicciones ideologicas del presente, sino mas bien es una lealtad que ha sido traspasada
por lazos familiares a traves de las generaciones. Tal vez esta es p arte de la explicacion
de la popularidad que todavia goza el peronismo en las masas popul ares .
No solamente se utilize la ayuda social para conseguir el apoyo al gobi emo d e
Peron sino t ambien otros medios para manipular a l a s masas. Martinez pone de ejemplo
como Evita logro Ia asistencia de tanta gente al Cabildo Abierto del 2 1 de agosto de
1 95 1 . El personaje Julio Alcaraz sostiene:
En los papeles, Ia CGT era Ia organ izadora del acto, pero fue £vita Ia
que puso Ia maquinaria en movimiento. De ella nacio Ia idea de los
trenes y omnibus gratuitos, ella orden6 los feriados para aliviar el
trajin de Ia gente, par ella se abrieron albergues y se sirvieron
comidas a discreci6n. 93

Con los mencionados incentivos para asistir al Cabildo es logico pensar que Ia masa
obrera del campo se sintiera con Ia obligacion de asistir a dicho evento y, de paso, vi sitar
la ciudad de Buenos Aires. Es posib1e tambien que haya habido presion por parte de los
l ideres l aborales a las bases para cumplir con el deseo de Ia Primera D ama.
En relacion a los posibles actos de corrupcion de los Peron, Martinez da en Santa
Evita un enlistado de las posesiones de Ia Primera Dama, entre las que se cuentan
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" . . . 1 .200 plaquetas de oro y plata . . . 650 alhaj as, 1 44 piezas de marfil, collares y broches
de platina, diamantes y piedras preciosas . . . " ( 1 3 7), ademas de propiedades y otros bienes
en comun con su esposo. Resulta ironico que la defensora de los pobres llegara a tener
tal fortuna. Aunque se indica que todos estos bienes fueron incautados en 1 95 5 cuando el
General fue derrocado y que no hay ninguna prueba de que P �ron se haya enriquecido
ilicitamente, resulta inexplicable como pudo haber vivido holgadamente en su mansion
de Espana por tantos afios antes de su regreso a Argentina en 1 973 .
Finalmente, las evidencias presentadas por la ficcion llevan a replantearse que
relevancia tienen hoy en dia las figuras de Peron y Evita. Por un !ado, a traves de las
novelas se advierte que P eron no dejo un proyecto de pais para la Argentina. Todo lo que
propuso fue que el fuera el conductor de su pais. Es decir, el ideal del peronismo fue
seguir ciegamente a su lider. Es asi como se puede explicar que en la actualidad hayan
lideres tan dispares como Isabel Peron, Jose Lopez Rega, Carlos Menem, Eduardo
Duhalde y Nestor Kirchner que aparte de ser peronistas, poco o nada tienen en comun.
Aunque Peron no fue el primer gobernante autoritario de Argentina, al proponerse
como tal, legitima una filosofia politica que otorga el poder absolute a una sola persona.
De mas esta decir que el autoritarismo ha tenido resultados nefastos en la Argentina,
especialmente durante las dictaduras militares. Tampoco han sido buenos ejemplos
algunos gobiernos peronistas mas recientes que han sido acusados de corruptos. A la luz
de estos hechos, resulta dudoso que el modelo de Peron represente una propuesta viable
en el mundo actual en que se valoran por sabre todas las casas la democracia y los
derechos humanos.
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Dada la importancia que tiene e l conocimiento de la histori a para adoptar modelos
politicos a seguir en el presente, las dos obras de Martinez resultan importantes como un
modo diferente de evaluar a Peron y Evita. No se trata de desconocer el valioso aporte
que ha hecho la historiografia, y que en algunos casas, han servido de fuentes en las dos
novelas analizadas. El interes de Martinez, por un !ado, ha sido corregir lo que se ha
contado como verdad y que en el mejor de los casas ha sido una exageracion; y por otro,
tratar de esclarecer los misterios que no se han podido resolver en tomo al tema. Si bien
es cierto que M artinez es influenciado por las nuevas tendencias que desestabilizan el
relata historiognifico, sus propuestas tampoco pueden ser consideradas como estables,
porque la verdad historica es una percepcion que cambia con el individuo que Ia evalua.
En este sentido, Martinez mismo ha dicho que "lo historico no es siempre hi storico, . . . I a
verdad nunca es como parece" (65).
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